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Introduction
This report presents results of the research project ‘Assessing Legislation for Libya’s Reconstruction’ which was 
conducted over the period of 1 November 2014 to 31 October 2015 by the Van Vollenhoven Institute for Law, 
Governance and Development (VVI), Leiden University, and the Centre for Law and Society Studies (CLSS), 
Benghazi University, and mainly funded by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tripoli.
The research project followed a distinction between constitution making and ‘ordinary’ lawmaking, and 
both processes are synthesised in this report to present a comprehensive view of lawmaking (Part 1).1 Then, 
a summary of the main findings is provided (Part 2). Based on these findings, policy recommendations are 
formulated (Part 3). The six case studies and the other activities that formed the main basis for our assessment 
of constitutional and ordinary lawmaking are then summarised (Part 4).
The research project has made use of desk research of primary and secondary sources as well as consultations, 
interviews, and workshops.2 Regarding constitution making in particular, the report is based on desk research 
of primary and secondary legal sources, on interviews with actors and stakeholders, on workshops and 
meetings with Libyan constitutional law experts, members of the Constitutional Drafting Assembly (CDA), 
and international experts. The abovementioned primary sources include the draft-chapters of a constitution 
published on 24 December 20143 and the draft composed by the CDA’s Working Committee (CDA-WC) 
published on 6 October 2015.4 Another part of the desk study was based on sixteen papers prepared specifically 
for the CDA. They are written by Libyan experts, and cover procedural and substantive aspects of constitution 
making. These papers were then presented and thoroughly discussed in a workshop organised by the VVI, 
CLSS and Benghazi Centre for Research and Consultation (BCRC) in Tunis on 1-2 March 2015. The workshop 
was attended by a number of Libyan and international experts as well as the Chairperson and members of the 
CDA.
The assessment of ordinary legislation is based on several case studies targeting carefully selected post-Gaddafi 
laws, and draft laws, viz. Law 4/2012 on the Election of the GNC,5 Law 29/2013 on Transitional Justice, Law 
1/2013 on the Prohibition of Interest, selected laws on the judiciary, a draft law on civil society organisations, 
and a draft Law and Council of Ministers’ Decision 119/2014 on Raped and Tortured Women. Libyan 
researchers, most of whom combine legal knowledge with practitioners’ experience relevant to the chosen laws 
or draft laws, conducted these case studies. They were guided in their research by well-established principles 
and best practices in legislative drafting.6 The proposals of these cases were presented and discussed in a 
workshop, which the VVI and CLSS held in Tunis on 9-10 June 2015. This workshop served also to introduce 
the researchers to the main theories and practices of lawmaking for development, and how they can be used in 
the Libyan context. Following the workshop, they discussed the outcomes with Libyan and international policy 
makers, and academics, in events designed for this purpose.7 
1  The project resulted in two other reports assessing in detail constitution making and ‘ordinary’ lawmaking, and they 
will be published separately.   
2  See Report of Activities below.
3  An unofficial English language translation of the draft chapters was produced by the United Nations Mission for 
Libya and International IDEA. Available at Constitute Net: http://www.constitutionnet.org/vl/item/libya-initial-draft-
constitution-2014-english
4  Available, in Arabic, at Constitute Net: http://www.constitutionnet.org/ar/vl/item/Lybia-Draft-Constitution-2015
5  Elected on 7 July 2012, the GNC, General National Congress, was the first elected legislature in the aftermath of the 
February revolution.
6  Amongst the works consulted, Florijn’s paper on Quality of Legislation was of notable importance. Florijn, N. A. 2008. 
“Quality of legislation: A law and development project.” In Lawmaking for development: explorations into the theory and 
practice of international legislative projects, ed. J. Arnscheidt, B. van Rooij, and J.M. Otto. Leiden: Leiden University Press, 
75-89.
7  See Case Studies of Post-Gaddafi Legislation below. 
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Notably, the papers were presented and discussed with senior experts in a conference, which the VVI and CLSS 
held in Leiden on 9 September 2015. The conference addressed also new developments in constitution making, 




In the post-Gaddafi era, marked by broad political 
reforms, legislation has become a significant 
instrument of Libya’s state policy. Since August 2011, 
there have been an Interim Constitutional Declaration 
(CD) with more than eight amendments, more than a 
hundred laws, and a number of subsidiary legislative 
pieces.12 Obviously, consecutive Libyan governments 
have seen legislation as a tool for achieving 
important goals such as state building, institutional 
development, reconciliation and transitional justice. 
In addition, they have felt that many laws and 
regulations need reform because they are outdated. 
Certain laws have been put up for revision merely 
because they were perceived to reflect an element of 
Gaddafi’s ideology and thoughts.
Whereas politicians and others often assume 
that existing laws must be changed since they are 
detrimental to socio-economic development or 
good governance, little research seems to have been 
done to verify these assumptions. In Libya’s present 
fragile and polarised conditions, it is of the essence 
that the lawmaking process is informed by reason 
and experience rather than by rushed conclusions 
and untested assumptions. This research, based on 
a critical analysis of recent experiences, intends to 
1  It is not easy to give the exact number of constitutional 
amendments, laws, and other legislative pieces since the 
rule that enacted legislation must be published in the 
official gazette is not fully observed. In fact, this rule is 
almost always accompanied by another stating that the 
concerned legislation enters into force once it is issued; 
obviously, this makes the need to comply with the 
publication requirement less urgent. Another factor is the 
simple fact that there have been two legislatures, the GNC 
and HoR, and each has made constitutional amendments 
and laws, and this makes it difficult to give an accurate 
account of the enacted legislation, especially in the case of 
the HoR, which has neither a regular official gazette nor a 
website.
2  Legislative diarrhoea (Ishaal tashri’i) is a term 
frequently used to describe legislation under Gaddafi rule; 
the former regime relied heavily on legislation to achieve 
its goals. The term has been used to describe post-Gaddafi 
legislation as well. Abouda, K. 2015. “El-Siyasa el-Tashri’ia 
fi el-Marhala el-Intigalia [Legislative Policy in the 
Transitional Period].” Paper presented to the Conference On 
Legislation Assessment for Libya’s Reconstruction. Leiden, 
9 September 2015, Van Vollenhoven Institute, Benghazi 
Centre for Law and Society Studies.
provide building bricks for good legislation.
1.2. A 2008 prelude to today’s legislative 
problems; Gaddafi’s heritage
In April 2008 the Global Centre for Study and 
Research on the Green Book, sensing that there 
were problems with lawmaking under Gaddafi rule, 
organised a conference to discuss “the theoretical and 
practical problems arisen out of the Libyan experience 
over 30 years”.3 Opinions, however, differed on 
the scale of these problems. Some critical lawyers 
thought they amounted to a crisis in lawmaking, and, 
accordingly, suggested holding the conference under 
the title: “The Crisis of Legislation in Libya”. Others, 
especially the organiser, preferred a less provocative 
title: “Towards Development of Legislation in Libya”. 
The conference was held under the latter title, and 
concluded that there were indeed major problems 
in lawmaking: absence of higher rules governing 
lawmaking; confusing the tasks of policymaking 
with legislative drafting, as well as their actors - the 
latter, as craft, should be done by legal professionals; 
a lack of clarity in decision-making mechanisms, 
making it difficult to monitor and review the process 
of lawmaking; non-existence of a specific national 
body for legislative drafting; heavy load borne by 
the Supreme Court in reviewing the legality of 
legislation; non-harmonised legislation; the absence 
of explanatory memoranda; and weak public 
participation in lawmaking.
Accordingly, the conference recommended: 
composing standards for good legislation in one 
code that would be the highest reference to the state 
authorities; separating policymaking from legislative 
drafting; finding a clear and decisive decision-making 
mechanism that could be monitored and reviewed; 
establishing a separate court to review legislation’s 
legality; harmonising legislation; accompanying 
legislation with explanatory memoranda; creating a 
3  In 2008, thirty years had passed since Gaddafi had 
started to transform his Green Book statements into law. 
Accordingly, the country was divided into basic people’s 
congresses entrusted, among other things, with the power 
of legislating. See Ibrahim, S. 2013. “Libya’s Supreme 
Court and the Position of Sharia, in the Perspective of 
Constitutional and Legal History.” In Searching for Justice 
in Post-Gaddafi Libya - A Socio-Legal Exploration of People’s 
Concerns and Institutional Responses at Home and from 
Abroad, ed. J.M. Otto, J. Carlisle and S. Ibrahim. Leiden 
University: Van Vollenhoven Institute, 54-76. P 63.
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national centre for legislative drafting; and facilitating 
public participation in lawmaking.4 
Less than three years later, the Gaddafi regime was 
ended, and it is not clear if there had been a possibility 
that it would have followed the recommendations. 
In fact, we doubt it since the legislative ‘crisis’ under 
Gaddafi rule can be traced to reasons closely linked 
to his regime’s ideology and policies. Although there 
were some indications at the time that political 
reform was near, the core foundations of the regime 
conflicted with the very idea of political reform.
First, one cannot help but notice that there was 
no mention of the constitution or constitutional 
review in these recommendations. The Global 
Centre experts were talking about a lack of higher 
rules governing lawmaking, and a need to have a 
separate court to check the legality of legislation. 
The reason lies in that in Gaddafi’s Libya the mere 
idea of having a constitution was widely seen as 
unacceptable according to the powerful Green Book.5 
This ideology rejected written constitutions since 
they reflect the views and interests of the elite drafting 
them. The only valid constitutions would be those 
of divine nature or those based on customary rules 
developed in society, for they are immune from the 
elite’s intervention. Having a constitution was also 
perceived as contrary to Gaddafi’s direct democracy 
ideals according to which people’s power to legislate 
should be unrestricted by higher rules. People in this 
system would govern themselves and could through 
the basic congresses enact, amend, or abolish any 
law, of any type. Their power should not be restricted 
by any hierarchical system in which laws are placed 
at different levels: constitutional, ordinary, and 
secondary, and the adherence of lower ones to higher 
ones is a prerequisite for their legitimacy.
Admittedly, there was a view that having a 
constitution would not necessarily contradict with 
the Green Book; that constitution could be of a 
divine nature such as Sharia. In fact, it was argued 
that, though there was no constitution, laws and 
charters of a constitutional nature already existed, 
4  The Global Centre for Study and Research on 
the Green Book. 2008. “http://www.lawoflibya.com/
mag/2008/03/25/سياسة-الترشيع-والتأثريات-القبلية/.” Sahifat al-Huria. 
ccessed 16 November 2015. http://www.lawoflibya.com/
mag/2008/03/25/سياسة-الترشيع-والتأثريات-القبلية/.
5  See Algheitta, N. F. 2011. Protecting human rights of the 
accused in the Libyan criminal justice system. University of 
Aberdeen: doctoral dissertation. Pp 61-66.
such as the 1977 Declaration on the Establishment 
of the Authority of the People (DEAP). The DEAP 
satisfied the basic objective constitutional elements: 
it determined the political system; it decided on the 
name of the state; and it deemed the Quran, which is 
of a divine nature, as the law of Libyan society.
This debate was not merely theoretical. It affected 
the debate as to whether the Supreme Court would 
have a constitutional review power. If all laws were of 
the same character, how could one law be challenged 
for being incompatible with another? The anti-
constitutional view was more prevalent, and in 1982 
the Supreme Court was deprived of this power. In 
1994, the Court restored its power to hear claims 
about certain laws being incompatible with Libya’s 
basic laws and charters. But still the application of 
this power was limited.6 The discussion on whether 
it would be possible, and desirable, to have a fully-
fledged constitution calmed down when the regime 
decided to adopt one. This was part of the reform 
efforts made under the auspices of Saif al-Islam, 
Gaddafi’s son and presumptive heir. The resulting 
draft constitution contained reformist measures such 
as establishing a constitutional court and abolishing 
exceptional courts. However, this draft was never 
realised.
Let us now return to the other findings of the 2008 
conference. The lack of a national body to write, 
and review, draft legislation was, in fact, intended 
by the regime; the existing DL was marginalised in 
favour of revolutionary institutions.7 That there was 
6  Ibrahim, Libya’s Supreme Court. 
7  The Gaddafi regime marginalised the DL from its 
early days. In 1973, there was a proposed law to transform 
the directorate, known then as the Legal Opinion and 
Legislation Directorate (idart al-fatwa’ wa al-tashri) into 
a fully-fledged Conseil d’Etat or state council, as the then 
Head of the Directorate Ibrahim Shamakhi stated. The 
new body would consist of two divisions: the first would 
be a division of legal opinion and legislation, and would 
provide a.o. technical assistance in drafting legislation. It 
would employ about eighty high-ranking legal experts. The 
second division would be an administrative court dealing 
with appeals against arbitrary administrative decisions 
(Habib H. P. 1975. Politics and Government of Revolutionary 
Libya. Montreal: Le Cercle du livre de France LTÉE. Pp 34, 
35). In the end, the proposal never turned into law, and 
the directorate was instead changed to a Public Directorate 
of Law. From that time on, the regime neglected the DL. 
It is likely that the encounter between the Head of the 
Directorate Shamakhi and Gaddafi, when he protested 
against the interference in legislation matters, did not help 
insufficient public participation in lawmaking was an 
interesting and accurate conclusion; it was interesting 
because the regime’s core ideology and political 
system was based on the idea of Libyans governing 
themselves and holding all powers including the 
power to legislate. In reality, however, the power 
was held by Gaddafi and the men close to him. His 
system was based on rule by men instead of rule of 
law, as his directives were deemed legally binding.8 
Libyan people knew that, and as a result were not 
inclined to attend the sessions organised in their 
localities to decide on lawmaking. Surely, the regime 
had no intention to change that, and even in the draft 
constitution mentioned above, there was emphasis on 
maintaining the ‘direct democracy’ system. In such 
system, it should come as no surprise that little regard 
was given, or to be given, to either the existing body 
of legislation or any explanatory memorandum for 
matters (A. Fazani, El-Gaddafi wa el-khiyar el-shamshouni 
[Gaddafi and the Samson’s Choice], 11 March 2010, http://
www.libya-watanona.com/adab/aalfazzani/af110310a.htm, 
accessed 24 October 2015). The DL was also incompatible 
with Gaddafi’s new ideas. In 1973, he announced his 
cultural revolution that suspended all laws, and a few years 
later, in 1977, a whole system of direct democracy was 
introduced. The business of legislating was increasingly 
seen as something that should be dealt with by the basic 
people’s congresses and their apparatus. In 1992, Law 
6/1992 on the Establishment of the Directorate of Law was 
issued. The DL was assigned the following tasks: reviewing 
draft laws referred to it by public institutions; drafting 
and reviewing any decisions or regulations of a legislative 
nature; interpreting legislation; reviewing and writing 
draft conventions and treaties; giving legal opinions upon 
request from a public institute; deciding on complaints 
against administrative decisions; and ruling on disciplinary 
actions for administrative violations against high-ranking 
civil servants (Law 6/1992. Published on the website of 
the MoJ, http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/
item.php?itemid=29). However, when Law No 1/2001 
Concerning the People’s Congresses and Committees 
was issued, the important task of giving legal opinions 
was given to the Secretary of Legal Affairs and Human 
Rights that was part of the General People Congress. In 
and around the DL this was felt as yet another sign of its 
continuous degradation.
8  As Vandewalle put it: “[…] the Green Book, Qadhafi’s 
ideological primer to his self-styled revolution, asserts 
that the country’s citizens directly manage its political 
and economic life, but Libya even today (sic) remains 
an exclusionary political system whose decision-making 
process has been restricted to a small cadre of advisors and 
confidantes, and where economic decisions are similarly 
outside popular purview or devoid of any means of checks 
and balances.” Vandewalle, D. 2012. A History of Modern 
Libya. Cambridge: Cambridge University Press. P 6.
that matter.
This was, in short, Gaddafi’s heritage when it comes to 
lawmaking and its governance context. Its remainders 
still play a role today, either as ‘negative goals’, i.e. 
what legislative actors in the new Libya want to 
destroy and avoid by all means, or in certain rules, 
institutions, mind-sets, legal and administrative habits 
and processes which have not been replaced. 
1.3. Governance context: reform, 
polarisation, and laws as weapons
Libya’s governance context, especially since mid-
2014 but also from 2011 to 2014, has been less than 
conducive for effective lawmaking. Initially, in 2011 
and 2012 a spirit of democratic reform and return 
to the rule of law prevailed. However, as a reaction 
to Gaddafi’s repressive dictatorship, Libya’s new 
parliamentary bodies, the NTC, the GNC and the 
HoR have been obsessed with exercising sovereign 
power vis-à-vis the government. This has put the 
governments in very difficult positions. It has created 
a parliament-executive imbalance and has harmed the 
processes of lawmaking, which by definition require 
collaboration and consensus between parliament and 
government as well as consensus between the main 
factions within political society. 
This governance context of lawmaking became 
increasingly destructive due to the discord and 
imbalance between brigades of ‘true’ revolutionaries 
on the one hand and pragmatist governments on the 
other. This conflict also spilled over to parliament. 
Law 13/2013 on Political Isolation enforced by 
brigades on parliament and government was already 
a major negative turning point. The bifurcation of 
the state in the summer of 2014 finally divided the 
country between two parliaments, two governments 
each backed by armed forces, which they did not 
really control. The fact that gross injustices had 
remained unaddressed since 2011 did not help to 
calm down the aggressive attitudes of militias. Failed 
nation building, moreover, meant that tribe, city, and 
region were put first in both politics and fighting. 
Especially after General Hafter appeared on the scene, 
the political discourse became dominated by the 
framing of one side by the other as either ‘Islamists’ 
and ‘Extremists’ or ‘Gaddafi loyalists’ and ‘Liberals’. 
Neighbouring countries and foreign powers were 
divided among themselves.
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The so-called Political Dialogue sponsored by 
UNSMIL is the main ongoing effort to close the 
many socio-political gaps, which keep Libya divided. 
Secondly, the CDA has managed to remain more or 
less neutral, although signs of internal division have 
started to appear.
When it comes to lawmaking, revolutionaries 
hold that achieving justice requires a complete 
severance with the legacy of the Gaddafi regime, 
including any laws the regime introduced, 
institutions it established, and people it relied on. 
Post-Gaddafi governments, however, have been 
more reconciliatory. Revolutionaries happen to 
be very often Islamists, and this has given another 
dimension to their discord with others, especially 
those working in the executive branch of government. 
The revolutionaries have managed to gain a strong 
influence on legislative bodies, especially in the case 
of the GNC. This has worked in their advantage in 
their struggle with the more pragmatist executive. 
The dichotomy between revolutionaries/Islamists 
and others, frequently framed as Gaddafi loyalists 
and secularists, is repeatedly echoed in the current 
political division between the GNC camp and HoR 
camp.9 In such governance environment it should 
come as no surprise that consensus is hard to reach, 
no sound legislative policy has been in place, and the 
quality of legislation has suffered. Instead notably 
revolutionaries and Islamists have used legislation as a 
political weapon against their opponents, as examples 
in this report will show.10
1.4. Constitution making: progress, 
problems, and potential of effective support 
After forty-two years without a constitution, Libya’s 
first transitional government was eager to have one. 
This eagerness was apparent in the CD issued in 
August 2011. It had a range of democratic features 
and important references to the rule of law; however, 
its timeframe was overambitious. It envisaged a 
transitional period that would end by the enactment 
9  The HoR, House of Representatives, was the second 
legislature to be elected in the aftermath of the February 
revolution. It was supposed to replace the GNC, but the 
latter declined to handover its power, resulting in the two 
bodies competing for legitimacy, and a de facto separation 
of the country: the GNC in Tripoli, in the west, and the 
HoR in Tobruk, in the far east. The ongoing dialogue 
sponsored by the UN is hoped to end this division.
10  See for example Laws on the Judiciary in the 
Aftermath of the Revolution (by Marwan Tashani)
of a permanent constitution and the election of a 
legislative body in accordance with that constitution. 
The time initially spared for drafting the constitution 
was sixty days, but it was soon apparent that that 
would not be enough, and so the drafting period was 
extended several times, resulting in a timeframe five 
times longer than that originally planned. This is an 
indication that the transitional governments were not 
fully aware of what is meant by constitution making 
and what it requires. 
Uncertainty also marks the constitution making 
process as outlined in the CD. At first, the CDA was 
planned to be a committee chosen by the GNC; it was 
possible for the GNC to appoint its own members on 
that committee. Later, however, the CDA was changed 
to be a sixty-member assembly directly elected by 
the Libyan people. The uncertainties concerning the 
CDA’s nature and the constitution making timeframe 
are indicative of a larger problem. They show that 
the aim was to ‘draft’ or ‘write’ a constitution, while 
in fact ‘making’ one is what is needed.11 When we 
speak about writing a constitution, this is a task that 
can be fulfilled by a committee of experts within 
a limited period of time; appointing those experts 
instead of leaving that to election will be a better 
guarantee that specialised professionals will be on 
that committee. Making a constitution, however, is 
a different story. It will require committee members 
who are closely connected to the people, initiating 
and taking part in public debates and other outreach 
activities concerning constitutional issues, who 
are ready to negotiate compromises, while trying 
to faithfully translate the people’s consensus to 
the draft constitution. In Libya, there is need for a 
constitution-making process Libyans can participate 
in; this will enable the discussion of issues, which lie 
at the heart of the current divisions, e.g., the state’s 
identity, local governance, role of religion, political 
system, and transitional justice. A consensual process 
of constitution making could contribute to solving 
the country’s deep causes of divisions. But this will 
require time, as the Tunisian example has shown.
1.5. Legislative policy and regulation for 
lawmaking required
Lawmaking in the post-Gaddafi era lacks both 
deliberate legislative policy and clear governing rules. 
11  For the distinction between constitution writing 
and constitution making, see Bhandari, S. 2014. Self-
Determination & Constitution Making in Nepal. Springer-
Verlag Singapore. P 16. 
A legislative policy for a transitional period should 
aim at finding well-negotiated and well-formulated 
constitutional solutions for the fundamentally divisive 
issues that may threaten the integrity of the state. 
One of these issues, for instance, is the east-west 
division, in which the former often presents itself as 
the oil-rich but long-neglected region and the latter 
as, though poor in natural resources, is well-cared 
for. This division can be addressed when discussing 
the most effective local governance system to adopt 
in the constitution. Likewise, the Arab-non-Arab 
division can be debated in relation to the position of 
the constitution in respect of the identity of the state 
and the status of cultural and linguistic rights of non-
Arab groups. Having a free and open debate involving 
the Libyan people will form the first necessary step 
for building consensus and effectively tackling such 
divisions. However, the CD has opted for a very 
limited timeframe, indicating that the constitutional 
process was regarded as one of drafting a constitution 
rather making one through public participation. 
Meanwhile, the legislature also enacted laws in fields 
such as marriage law, which could easily have waited 
until after the transitional period.
Uncertainty or instability of legislative policy is also 
evident in the CD’s conception of the CDA. It changed 
from a body, which in terms of its composition 
and performance was subject to the GNC, to one 
independent in both, i.e., elected by direct ballot 
and unanswerable to the GNC. It is also evident in 
legislation concerning the Supreme Council for the 
Judiciary (SCJ), and transitional justice.12
The legislative policy has also been disconnected 
from Libya’s real needs. For instance, the NTC issued, 
only two months prior to the GNC election, Law 
29/2012 on Political Parties and Law 30/2012 on the 
Regulations of Political Entities allowing them to 
run for this election. Given that there had been no 
political parties since the 1952 prohibition, the parties 
formed had no real and distinctive programmes, 
and their performance in the GNC was largely 
disappointing.13 The legislature should have allowed 
more time before making such laws. As a recent 
nation-wide survey shows, 49% of Libyans believe 
that political parties should be completely prohibited; 
41.2% think that they should be banned during the 
interim period; and only 9.8% see them as essential 
12  See Case Studies of Post-Gaddafi Legislation below.
13  See Law 4/2012 on the Election of the GNC and its 
Effects on Libya’s Political Life (by Khaled Ziwo). For the 
full Arabic text, see the Arabic version of this report.
to democracy.14 Such views are clearly a result of a 
negative experience with political parties. The CDA’s 
Working Committee (WC) seems to have absorbed 
these views and proposed in its draft (Article 197) 
to dissolve all political parties, and to suspend 
new formations for four years from the day the 
constitution enters into force.
In addition, lawmaking itself lacks regulation. 
For instance, there are still no effective rules on 
decision-making within the CDA, which resulted in 
the Thematic Committees (TC)’ failure to produce 
any cohesive drafts or even, in the case of some 
committees, any drafts at all. The same problem is 
expected of the latest draft written by the WC. The 
absence of rules regulating lawmaking has enabled 
manipulation and improvisation. This is evident in 
both constitution making and lawmaking processes. 
Article 30 of the CD, which outlines the roadmap of 
Libya’s transition, was drafted secretively to serve the 
interest of certain groups. It was unknown, even to 
the committee that drafted the CD, how that article 
was later introduced and by whom.15 Admittedly, the 
issuing body, the NTC, had the mandate to make 
whatever changes it would deem necessary in the 
draft CD; still, it should have explained the rationale 
behind its decision.
The same is true of lawmaking, and the background 
of Law 17/2012 on National Reconciliation and 
Transitional Justice is quite telling in this regard. A 
civil society organisation took the initiative to draft 
a law, discussed it with an international NGO and 
submitted it to the NTC through personal contacts. 
The NTC made the draft into law after introducing 
significant changes without any kind of explanation. 
The NTC’s unwillingness to provide clarification and 
justification reflects the lack of accountability. The fact 
there existed no obligation to either make accessible 
the NTC’s meeting minutes, or publish explanatory 
memoranda had probably helped to create a 
reputation of unaccountability in the first place.16
14  Research and Consulting Centre, University of 
Benghazi. 2014. Libyan Views Regarding the National 
Dialogue, Survey Report. Benghazi: Research and 
Consulting Centre University of Benghazi.
15  See Law 4/2012 on the Election of the GNC and its 
Effects on Libya’s Political Life (by Khaled Ziwo)
16  According to el-Hadi abu Hamra, a committee was 
formed to draft the legislation needed for the transitional 
period. The committee members were el-Kuni Abouda, 
Ali Dawi, and el-Hadi abu Hamra, professors of law 
at Tripoli University, and the private lawyer Salah el-
14 15
Lawmaking during the GNC term was not very 
different, which is well illustrated by Law 13/2013 on 
Political and Administrative Isolation. Based on vague 
and far overreaching criteria, it excluded from public 
office, for ten years, many people who were presumed 
to be affiliated with the former regime. Since the law 
would most probably infringe on basic human rights 
enshrined in international law as well as the CD such 
as the right to non-discrimination and participation 
in public affairs, it was likely that the Supreme Court 
would strike it down. To prevent that, the CD was 
amended to explicitly state that the Political Isolation 
Law would constitute no violation to its provisions.17 
Marghani. This committee took “the initiative to determine 
what legislation ought to be issued in the transitional 
period, and managed to present its work to the Council 
[NTC] directly.” (El-Hadi, Abu Hamra, Ba’d masher’ el-
qawaneen alti qudimat lil el-majlis el-watani el-intiqali, 
el-asl wa el-maal [Some Draft Laws that were submitted 
to the NTC, Origin and Fate], 9 July 2012, http://libya-al-
mostakbal.org/news/clicked/24496, accessed 24 October 
2015) Along with a civil society organisation called the 
National Consultancy Group (NCG), the committee played 
a significant role in drafting important laws, notably, 
regarding the transitional justice, transparency and anti-
corruption commission, amnesty, and special procedures 
during the transitional period. The Transitional Justice 
draft process started with two workshops organised by 
Tripoli Law Faculty in September 2011 that resulted in 
the suggestion to develop “a legal framework of justice in 
the transitional period”. The proposal was presented to 
the minister of justice and the NCG, and both accepted 
it. The minister then formed a committee to draft the law, 
and both the minister’s committee and the NCG worked 
simultaneously on it. The end result was a draft shown 
to the International Centre for Transitional Justice and 
UNSMIL, and discussed in a seminar held at Tripoli Law 
Faculty. The draft was then amended and presented to, and 
discussed with, the NTC members. The NTC adopted the 
draft and issued Law 17/2012 on National Reconciliation 
and Transitional Justice, albeit with major amendments, 
including the omission of an entire chapter on criminal 
trials, which, according to el-Hadi Abu Hamra, was the 
core piece of the draft. The same was the fate of a draft, 
which the NCG made to grant amnesty to the perpetrators 
of certain crimes regardless of their identity or the time of 
committing their crimes. The idea was to limit criminal 
trials to major crimes, and comply with the international 
treaties’ requirement to broaden the scope of amnesty 
in post-conflict contexts. The NTC enacted the draft as 
Law 35/2012 but with an amendment that excluded from 
amnesty Gaddafi family members and aides (ibid).
17  An English translation of most post-Gaddafi 
legislation can be found at: http://www.security-legislation.
ly, a website managed by the Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
The law is seen as a political weapon in the hands 
of the majority controlling the GNC to purge their 
political rivals.18 The law was unaccompanied by an 
explanatory memorandum, and the minutes of the 
meetings in which its provisions were discussed were 
inaccessible, paving the way for two-way accusations 
between political rivals about how the law was drafted 
and enacted.19
The way the HoR dealt with the Political Isolation 
Law also illustrates the lack of rules on lawmaking, 
and the way in which this has hindered any check or 
review. On 2 February 2015, the HoR discussed the 
law, but the actual outcome of the meeting was, and 
still is, unclear. While it was reported that the HoR 
decided to suspend the law, some of its members said 
the decision was actually to end the law altogether.20
The lack of rules regulating lawmaking has affected 
the quality of legislation produced, and has made the 
need for a guardian institution more urgent than ever.
1.6. Problems of legislative quality, 
unexpected actors and the need of guardians
Given the scarcity of rules and standards on 
lawmaking, the results are often poor in quality. There 
are, admittedly, a few commendable processes and 
outcomes of lawmaking. In terms of processes, the 
NTC21 as well as the GNC22 maintain web pages where 
most of their laws and decisions can be accessed. The 
MoJ, especially during the term of Salah el-Marghani, 
regularly published draft laws, when the ministry was 
involved in their making, and, in some cases, their 
explanatory memoranda.23 The ministry also made 
available official gazette issues, covering legislation 
18  See for example the statement of Mustafa Abdeljalil, 
President of the NTC: Alsharq Alaawsat, 22 October 2013, 
http://aawsat.com/home/article/6912, accessed 30 October 
2015..  
19  See an interview with Mahmoud Jibreel, Head of 
the Coalition of National Forces, and Head of the former 
Executive Bureau (first government in the aftermath of 
the February revolution): http://archive.aawsat.com/
details.asp?section=4&article=731292&issueno=12608#.
Vknaw4RdKtc, accessed 16 November 2015.





issued up to mid-2014.24 In terms of substance, the 
CD is loaded with provisions protecting human rights 
and liberties.25 The draft chapters of the CDA’s TC 
and the WC’s draft include such rights and liberties as 
well. Emphasis on concepts such as democracy, civil 
state, rule of law is a common feature of the CD and 
the CDA’s drafts.26 There are also several laws worthy 
of praise, e.g., Law 4/2011 that granted the judiciary 
more independence from the executive, and Decision 
119/2014 on Addressing the Situation of the Victims 
of Sexual Violence.27
However, these are exceptions. Examples of major 
flaws in lawmaking processes and outcomes are 
numerous. The CDA has largely deviated in its 
performance from the well-established principles of 
inclusiveness, public participation and consensus-
based decision-making.28 Its outcomes, the draft 
chapters of the TC and to a lesser extent the draft of 
the WC, contain provisions incompatible with human 
rights and freedoms as enshrined in international 
treaties. Both establish for an interpretation of Sharia 
as a reference in lawmaking that could infringe on 
human rights and liberties.
There are also many laws that do not meet 
good quality standards. For instance, Law 
29/2013 on Transitional Justice violates the 
legality principle by discriminating between 
human rights atrocities on the basis of the 
identity of their perpetrators. In addition, this 
law is loaded with unclear and poorly written 
provisions. For instance, it included “issuing 
laws and constitutional texts that reveal the 
justice of the 17th February revolution, injustice 
of the former regime, and illegality of unjust 
laws” in transitional justice. The same law 
abolished important laws retrospectively, in 
clearly ideology-laden language, and without 
24  http://www.log.gov.ly/home/.
25  See Chapter Two on Fundamental Rights and 
Freedoms. 
26  See for example the Thematic Committee chapter 
Rights and Liberties Available at Constitute Net: http://
www.constitutionnet.org/files/c6_-_rights_and_liberties_
draft_work_-_eng.pdf and the WC’s Rights and Liberties, 
available, in Arabic at: http://www.constitutionnet.org/files/
libyan_draft_constitution_2015.pdf 
27  See Case Studies of Post-Gaddafi Legislation below.
28  Centre for Research and Consulting and others. 2015. 
Executive Summary of the Constitution Making Workshop. 
2015. Benghazi: Centre for Research and Consulting.
addressing the consequences of such annulment. 
Article 6 read: “The laws issued by the previous 
regime to express its wishes and without any 
shari or constitutional basis [are] amongst 
unjust legislation and shall be deemed void and 
unconstitutional from the time when they were 
drafted …”. One cannot help but wonder how a 
law can be abolished from the time it was a draft, 
that is, before it even became a law?29
To address these problems and improve the quality 
of the legislation, there is need for a body acting as a 
guardian of legislative quality. An institution, called 
the Directorate of Law (DL), already exists and is 
tasked, among other things, with drafting legislation 
and reviewing drafts made by others. However, in 
its current condition, this directorate is unfit to 
perform this task properly. It was marginalised during 
Gaddafi’s time, and is now understaffed and ill-
equipped. Besides, other government institutions can, 
but do not have to, seek its services, and, as evident 
in our case studies, few consultations have actually 
taken place.30 What is more, the published outcomes 
of the CDA so far propose to end the DL altogether 
without providing for an alternative. In our view, it is 
of the essence not only to keep the DL and empower 
it so it can do its job competently, but also to establish 
one more guardian institution, in this case outside the 
government.
One significant consequence of the lack of rules on 
lawmaking has been that various unexpected actors 
have entered the process and, hence, influence the 
outcomes. In the Libyan legal system, there are three 
types of legislation and all require more regulation: 
(1) the constitution, or basic legislation (2) ordinary 
legislation, which is commonly referred to as law, 
and (3) subsidiary legislation or bylaws. Each type is 
made by a different legislative actor. The constitution 
is made by a special assembly, or by the legislature 
according to special regulations. Laws are made by 
parliament, whereas the executive makes bylaws. The 
CD follows the same distinction; it assigns the CDA 
the task of drafting the constitution, the NTC, GNC, 
and then the HoR the power to make laws, and the 
executive the power to issue executive regulations 
or bylaws. However, the CD is silent on important 
29  See Law 29/2013 on Transitional Justice (by Hala el-
Atrash). For the full Arabic text, see the Arabic version of 
this report.
30  See Case Studies of Post-Gaddafi Legislation below. 
For the full text, see the Arabic version of this report. 
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details of lawmaking, and this has given space to 
the aforementioned unexpected actors, such as 
private actors, academics, NGOs and self-appointed 
committees.
As for constitution making, there are no clear rules 
determining how the CDA should perform its task. 
For example, the CD requires the assembly to take 
decisions related to minorities through consensus, but 
it does not specify how this consensus can be built. 
This lack of clear rules has motivated national and 
international actors to assist the CDA in various ways, 
which has sometimes led to successful outcomes.31 
As for the making of ordinary laws, there is also a 
lack of clear rules. The legislative authority, the NTC 
and its successors, is entrusted with enacting laws, 
and the government with writing draft laws and 
issuing executive regulations. Ideally, the DL plays an 
important role in the lawmaking process. An ILAC 
report describes this role as follows:
[A]ny ministry, Libyan organisation, or NGO can 
propose new laws through a discussion with the 
Directorate of Law. During this process, dedicated 
teams will be created in the Directorate to discuss 
preliminary ideas concerning a new law proposal, 
review the existing legislative framework and, if the 
concept is accepted, prepare draft legislation. This 
31  Among those actors are Benghazi University and 
Leiden University. At first, the Research and Consulting 
Centre at Benghazi University (BRCC) solicited a number 
of Libyan experts for papers on how the CDA should 
deal with both procedural and substantive issues, e.g., 
consensus building, public participation, the political 
system, local governance, and the role of religion. The 
resulting papers were sent to the CDA, and further 
discussed with its members. When in December 2014 the 
CDA published its first draft chapters, the same experts 
were asked to assess these chapters against the initial 
suggestions. In several papers, the experts were able to 
show the effect of their suggestions on the actual outcome. 
On 1-2 March 2015, the BRCC, CLSS, and VVI organised 
a workshop in Tunis to present and discuss these papers. 
A number of Libyan and international experts, as well 
as the Chairman and members of the CDA attended 
the workshop, and over two days debated the published 
drafts, and formed concrete recommendations on how 
they could be improved. Looking at the draft that the 
CDA’s WC published in October 2015, one could see that 
some of the recommendations were taken into account. 
For instance, the draft, as the workshop recommended, 
opts for a political system in which the executive is more 
independent and stronger than envisaged in the 2014 draft 
chapters.
draft is forwarded to the GNC for a first reading. The 
GNC’s comments are returned to the MoJ and, if 
appropriate, a revised draft is prepared and submitted 
to the office of the Prime Minister, which can make 
further suggestions. The revised draft is forwarded to 
the Legislative Committee of the GNC. If approved 
by this Committee, it is sent for consideration by the 
GNC. If the GNC approves, the new law is published 
in the Official Gazette of Libya. According to the 
Directorate, throughout this legislative process, 
all relevant societal organisations can provide 
their comments and suggestions as a part of the 
consultation process.32
However, actual practice hardly matches this 
somewhat ideal picture. As stated previously, the 
DL is rarely consulted about draft legislation, as is 
evidenced by our case studies.33
Instead, both the legislature and the government 
extensively rely on ad-hoc committees to draft laws. 
For instance, the NTC formed a committee to draft 
the CD, and chose Faraj el-Salabi, a Supreme Court 
judge, to chair it.34 Also, the GNC, in response to 
popular calls to step down, formed a committee to 
propose amendments to the CD. The GNC tasked the 
committee, which came to be known as the February 
Committee, with drafting two proposals: one for 
amending the CD’s roadmap so a new legislative body 
would replace the GNC in overseeing the transitional 
period, and another for a law regulating the elections 
of such a body. The Committee was composed of 
fifteen academics, lawyers, and activists from within 
and outside the GNC, and headed by el-Kuni Abouda, 
a highly respected independent law professor. Its 
recommendations formed the basis for the 7th 
amendment of the CD. 
1.7. Professional drafting and legitimate 
legislation needed
While making policies is a job for politicians, drafting 
laws based on these policies is a task that should 
be left to professional draftspersons. The latter 
need a strong institutional basis. That would be an 
32  International Legal Assistance Consortium (ILAC). 
2013. Rule of Law Assessment Report: Libya 2013, 58,59. 
Available at: http://www.ilacnet.org/blog/2013/05/09/ilac-
assessment-report-libya-2013/
33  See Case Studies of Post-Gaddafi Legislation below.
34  See Law 4/2012 on the Election of the GNC and its 
Effects on Libya’s Political Life (by Khaled Ziwo). For the 
full text, in Arabic, see the Arabic version of this report.
argument for maintaining the DL, and establishing 
an independent body similar to a ‘council of state’. 
Still, in order for these bodies to function in the 
way intended, their staff will need to be trained in 
legislative drafting, both its theoretical and practical 
aspects. In fact, there is a need for such training for all 
those involved in legislative drafting, such as members 
of parliamentary constitutional and legislative 
committees, and staff of ministries’ legal departments. 
The Dutch Academy for Legislation provides a model 
that can be followed. It provides training to those 
involved in drafting legislation and regulations in 
different ministries and agencies. The added value is 
not only that the participants are updated on the latest 
theoretical developments and best practices in the 
field, but also get to know one another, which has the 
effect of informally encouraging harmonisation of the 
legislative products of the various state bodies.
Professional legislative drafting is necessary but not 
enough; lawmaking is broader than drafting law. 
This is quite clear in the case of constitution making. 
Though the CDA is named a constitution-drafting 
body, its task in fact is far greater, i.e. to make a 
constitution attributable to the whole nation. The 
fact that the CDA was elected by less than 10% of 
the eligible voters questions its legitimacy to write 
the required constitution. The fact that the CDA 
does not represent important social groups, such 
as the Amazigh and more recently the Tabu and 
Touareg, has aggravated the problem. The way out of 
this dilemma is, as has been proposed, for the CDA 
to have wide public participation as well as getting 
representatives of the minorities on board. Yet so far, 
the CDA’s performance has been neither transparent 
in its work nor open to public participation.
The ongoing dialogue sponsored by the UN Support 
Mission in Libya (UNSMIL) could provide an end to 
the political division, hence to the aforementioned 
dilemmas of the CDA. The agreement that was 
signed on 17 December 2015 envisages an extended 
transitional period with a Government of National 
Accord (GNA), a Legislative Authority, a State 
Council, and a Constitution Drafting Assembly. 
The Legislative Authority will be the HoR, while 
the State Council will be mainly composed of 
GNC members. Though the latter is described as a 
consultative body, it will enjoy significant powers. 
The constitution drafting assembly is the current 
CDA and it will be given until 24 March 2016 to 
finish its draft constitution. In preparation, the HoR 
and the State Council will form a joint committee 
entrusted a.o. with proposing a draft referendum 
law by 24 January 2016. The draft is to be submitted 
to the HoR for endorsement. These bodies are also 
required to “commit themselves to the promotion of 
cooperation and coordination between them so as to 
provide a suitable atmosphere for the conduct of the 
referendum …”.
The CDA will be called upon by all parties “to 
expedite the development and announcement of 
a roadmap along with a clear timetable for the 
remaining phases of its work, …”. If it fails to finish 
the draft by 24 March 2016, a committee composed 
of five representatives of each body, in addition to 
the Presidency Council of the Council of Ministers, 
is to be formed “at a date that does not exceed two 
weeks of that date [24 March] to deliberate regarding 
that matter.” This scenario is quite likely, given the 
CDA’s working pace and the obstacles it is facing. 
The question then is: what courses of action are 
advisable? In our view, the committee should agree 
on extending the mandate of the CDA and amend the 
CD accordingly.
Merely having more time will not be sufficient. There 
needs to be a real change in the way constitution 
making is perceived and conducted. It should be 
viewed as a medium for Libyans to discuss the issues 
dividing them, and build consensus on how they 
should be addressed. For example, a dialogue with 
minority groups should start, paving the way for them 
to join the CDA (in the case of the Amazigh) or end 
their boycott and resume attending the CDA’s sessions 
(in the case of the Tabu and Touareg). More generally, 
the CDA should engage with the people to know their 
opinions on the various issues, which the draft will 
address, update them about its work, and contribute 
to building consensus on these issues. Transparency is 
therefore essential. These efforts would help towards 
substantiating the claim made by Ali Tarhouni, the 
CDA’s Chairperson, that the assembly is a constitution 
making rather than a constitution drafting assembly.35
35  Tarhouni, A. 2015. “Opening Speech.” Constitution 
Making in Libya. Benghazi: Centre for Law and Consulting.
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2. Summary of Main Findings
2.1. Governance context not conducive to 
good lawmaking
Libya’s governance context, especially since mid-
2014 but also from 2011 to 2014 has been less 
than conducive to good lawmaking. As a reaction 
to Gaddafi’s repressive dictatorship, Libya’s new 
parliamentary bodies have been obsessed with 
exercising sovereign power vis-à-vis the government, 
thus creating a parliament-executive imbalance, also 
in lawmaking.
Other interrelated causes of this unsupportive 
governance context are:
•	 Discord and imbalance between brigades of ‘true’ 
revolutionaries and pragmatist governments, 
with the latter unable to reign in the former;
•	 A failure to address gross injustices;
•	 Tribe, city, and region are put first in politics and 
fighting, thus weakening the nation-state;
•	 The framing, in and by political institutions, of 
‘the other’ as ‘Islamists’, ‘Liberals’, ‘Extremists’, 
Gaddafi loyalists’;
•	 A very weak public administration including 
security forces;
•	 Neighbouring countries and foreign powers 
being divided among themselves vis-à-vis Libya. 
2.2. Lawmaking as a weapon in ideological 
and primordial struggles
After the fall of Gaddafi, Libya found itself divided 
along different fault lines: pro- vs contra- the 2011 
Revolution; religious convictions; tribal; regional; 
city; Arabic ethnicity; political party affiliation; and 
stayers vs returnees from abroad. Conflicts between 
opponents often centre on five vital and delicate 
questions:
•	 Who has decisive armed power: revolutionary 
brigades or state institutions?
•	 Who has more state power: parliament or 
government?
•	 Will remnants of Gaddafi loyalists still be allowed 
in public administration? 
•	 What is the position of Sharia in the state, and 
who is to determine this?
•	 Will centralist rule give way to regional and local 
autonomy?
Post-Gaddafi legislatures wanted to mark their place 
in history by quickly sending messages of departure 
from Gaddafi’s repressive and distorted political 
culture. This resulted a.o. in an overambitious time 
planning for constitution making and a range of laws 
which were conceived as political weapons against 
opponents, rather than as balanced regulation of 
society.
2.3. A lack of deliberate legislative policy for 
the transitional period
Post-Gaddafi governments were so overwhelmed by 
urgent short-term problems that they did not develop 
a balanced legislative policy and stick to it. As a 
result of this – and of the abovementioned political 
imbalance - a body of legislation was enacted which 
did not befit a ‘Transitional Period’, as it was often 
fluctuating and uncertain and did not respond to 
people’s real needs.
2.4. Lawmaking itself lacks regulation
Whereas politicians considered legislation as 
important, there was no body of clear rules regarding 
the process of lawmaking itself. For example, 
there was no obligation to publish minutes of 
relevant parliamentary debates and governmental 
views nor were laws accompanied by ‘explanatory 
memorandums’. This left much of a free space for 
legislative actors. Whereas formal actors such as 
government and parliament tended to improvise, 
informal actors also started to appear to influence the 
process.
2.5. Key role for unexpected actors in the 
lawmaking process 
Besides the legislative actions of the two parliaments, 
the CDA and the government itself, post-Gaddafi 
lawmaking has been marked by the emergence 
of a range of ad-hoc committees, civil society 
organisations, and international organisations 
of public or private nature. Admittedly, the 
involvement of such bodies has advantages, e.g., 
ad-hoc committees and international organisations 
provided useful expertise in the areas legislated, 
and the involvement of civil society organisations 
did increase participation in lawmaking. Still, there 
were risks that needed to be mitigated. The legal 
expertise that international organisations brought 
was frequently insufficiently informed and hence 
unsuitable to Libya’s specific needs and context. 
Also, the tendency to use ad-hoc committees served 
to further marginalize state institutions which are 
meant to play a significant role in legislative drafting, 
including the Directorate of Law (DL). Besides, it has 
made it difficult to review and monitor how drafting 
has proceeded. The involvement of civil society 
organizations in lawmaking has positive aspects 
but we found that in some cases they resulted in 
inequality in participation, as some groups are better 
able to voice their concerns and demands than less 
organised groups and individuals.36
2.6. Quality of legislation: major flaws 
amidst substantive progress
Regarding the quality of legislation, the research 
shows a mixed, if not contradictory, picture. On one 
hand, since the days of Gaddafi obvious progress 
has been made in political and legal reform towards 
human rights, democracy, and rule of law, both in the 
draft constitution and parts of ordinary legislation. 
On the other hand, this research shows numerous 
flaws in new legislation. According to the case studies, 
standards of legality, subsidiarity, efficiency and 
proportionality were not fully complied with.
2.7. Ex ante institutional checks on 
lawmaking quality disappeared from 
constitutional drafts
Whereas in mature legal systems, the quality of 
legislation is guaranteed by certain institutional 
guardians or gate-keepers – a council of state, a 
directorate of legislative harmonisation, an academy 
for lawmaking – such ex-ante institutional checks 
do not exist in present day Libya nor in its draft 
constitution or laws.
2.8. Drafting and reviewing offices did not 
receive training and equipment needed
Due to Gaddafi’s heritage of institutional destruction, 
disguised as law- and policy-making from below, the 
offices tasked with legislative drafting, including the 
36  Ibrahim, S. and Carlisle, J. 2013. “Developing the Case 
Against Law 4/1978: Property Claimants in Tripoli.” In 
Searching for Justice in Post-Gaddafi Libya - A Socio-Legal 
Exploration of People’s Concerns and Institutional Responses 
at Home and from Abroad, ed. J.M. Otto, J. Carlisle and S. 
Ibrahim. Leiden University: Van Vollenhoven Institute, 
117-129.
DL in the MoJ, were never given professional training 
in legislative drafting, nor were they sufficiently 
equipped. In contrast, for the judicial sector, there 
is the Higher Institute for the Judiciary (HIJ), which 
does provide professional courses, and is reasonably 
well equipped.
2.9. Constitution-making and lawmaking 
involve more than drafting
In order to succeed in reconciliation and 
reconstruction, post-Gaddafi Libya has tried to 
reinvent itself. The making of its constitution and 
of its laws and regulations is considered as a crucial 
symptom of this process. Whereas considerable 
activities of legislative drafting have indeed taken 
place, the draft constitution and many laws often 
seem to lack legitimacy because the processes have 
not been participatory or transparent. Especially in 
the case of constitution making, the focus has been 
mainly on its product, the constitution, and not on its 
process. The lack of participation and transparency 
has prevented Libyans from having a free and open 
debate on issues at the heart of the current conflicts, 
and thus from reaching national consensus on them. 
2.10. Socio-legal research on lawmaking
This socio-legal research has identified crucial 
elements of the processes of state building and 
reconciliation. Its findings should contribute to the 
improvement of lawmaking, a.o. by the development 
of realistic legislative drafting courses.
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3. Recommendations
The ten sets of draft recommendations below follow 
the order of this report’s ten main findings.37 Each 
of the recommendations is addressed to one of the 
following actors:
•	 Parliament        P
•	 State Council       SC
•	 Government       G
•	 Ministry of Justice      MoJ
•	 Constitutional Drafting Assembly   CDA
•	 Teaching and training institutions   T&T
•	 International Community, notably Dutch 
government       IC
•	 Legal and socio-legal research institutions R
3.1. Governance context
Continue to support nation-wide political dialogues 
so a better environment for lawmaking and 
implementation will exist. (G, P, SC, IC)
3.2. Legislation as a political weapon
Develop consensus-based decision-making. (CDA, P, 
SC)
3.3. Legislative policy
3.3.1. Limit legislation to what is needed for the 
transitional period. (P, SC)
3.3.2. Propose to parliament an annual Legislative 
Plan and a mid-term Legislative Policy (four years?), 
prioritising what is essential legislation for the 
transitional period and what answers immediate and 
vital needs of society. (G, SC)
3.3.3. Discuss and enact an annual Legislative Plan 
and a Legislative Policy to guide the lawmaking 
process. (P)
3.4. Regulation of law making
3.4.1. Make a law or at least a regulation about 
lawmaking, which addresses at least the following 
matters: standards of good legislation, steps in 
the legislative process, participation, obligation to 
37  See Summary of Main Findings, and Synthesis 
Report.
add explanatory memorandum, obligation to keep 
minutes of lawmaking bodies, obligation to publish 
parliamentary minutes, publication, and obligatory 
evaluation of laws. (P)
3.4.2. Include key provisions on the substance and 
process of lawmaking in the constitution. (CDA) 
3.4.3. Publish the official gazette regularly, both 
paper and electronic versions, so enacted legislation 
will be known. (MoJ)
3.5. Key roles for unexpected actors
3.5.1. When called upon to provide technical 
assistance to Libya in lawmaking, assume a 
“Responsibility to Learn” approach, i.e. starting from 
awareness of local needs, contexts, and domestic 
expertise. (IC, notably consultants and their sponsors)
3.5.2. Keep reliance on ad-hoc committees in law 
drafting to the minimum, and make sure in such 
limited cases to engage professional draftspersons in 
such committees. (G)
3.5.3. Include in the law or regulation concerning 
lawmaking a provision regulating the involvement of 
civil society organisations so equal opportunities to 
participate in lawmaking are encouraged. (P) 
3.6. Legislative quality: flaws besides 
progress
3.6.1. Draft a guide for good legislation, with 
standards and technical guidelines. (MoJ, R, T&T)
3.7. Institutional checks on quality
3.7.1. Include among the independent constitutional 
institutions a new institution (legislative drafting 
national institute) and make it compulsory for state 
institutions to seek its opinion about draft legislation, 
and justify any deviation from its advice. (CDA)
3.7.2. Establish a support office composed of 
legislative experts (non-members) to advise on 
legislative drafting in particular, and lawmaking in 
general. (P)
3.8. Training and equipment
3.8.1. Establish an institute for legislation to provide 
the aforementioned in-service training. (G)
3.8.2. Develop and deliver courses on legislation 
drafting. (T&T)
3.8.3. Include legislative drafting training courses in 
curricula of academic and practitioners’ institutions. 
(T&T) 
3.8.4. Enable in-service training in legislative 
drafting to draftspersons in the Ministry of Justice, 
legal departments of other ministries, and public 
bodies. (G, MoJ)
3.8.5. Assist in developing and delivering training 
courses on legislative drafting to draftspersons in the 
HoR, MoJ, and other ministries and public bodies. 
(IC) 
3.9. Participation, inclusiveness, 
transparency: legitimacy
3.9.1. Be more participatory, inclusive and 
representative in lawmaking processes. (CDA, P)
3.9.2. Be transparent. (CDA)
3.9.3. Reconstruct the committee established to 
review legislation’s compatibility with Sharia, so it will 
be more inclusive and legitimate. (P) 
3.10. Socio-legal research
3.10.1. Regularly evaluate (ex post) enacted and (ex 
ante) proposed legislation. (R) 
3.10.2. Provide expertise-based technical assistance 
on selected topics to the CDA, so it can finish its task 
properly. (R, IC)
3.10.3. Provide research-based suggestions for the 
contents of legislative training courses. (R)
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4. Report of Activities
The Assessing Legislation for Libya’s Reconstruction 
Project included several activities formed the basis 
for the assessment: case studies, workshops, and a 
conference.
4.1. Case Studies of Post-Gaddafi 
Legislation
4.1.1. Introduction
Six case studies were conducted to underpin our 
assessment of post-Gaddafi legislation. They varied 
in terms of their subject matter, the actors involved 
in their making, their time of enactment; hence, 
they provide a good cross-section of the legislation 
produced in the aftermath of the February revolution. 
The researchers who conducted these cases combine 
legal knowledge with relevant practical experience. 
Khaled Ziwo conducted the first case on Law 4/2012 
on the GNC elections. He describes how and why 
this law dealt with the voting system, political parties’ 
representation, and electoral judiciary. His analysis 
is particularly significant given the fact that he was a 
member of the committee that drafted the CD, which 
provided for the GNC as the first elected legislature, 
and was also the Coordinator for Political Parties’ 
Affairs within the Libyan High Commission National 
Elections. 
The second case study focuses on laws regulating 
another important institution, i.e. the Supreme 
Council for the Judiciary (SCJ). Marwan Tashani 
who is a judge and the Chairman of the Libyan 
Organization for Judges describes how laws and 
draft laws concerning this institution were made 
throughout the transitional period. 
The third case concerns a draft law on civil society 
organizations that was made not long after the 
February revolution but has not been enacted yet. 
This case is conducted by Nasser Kekil who is the 
Executive Manager of the Libyan Civil Society 
Commission. 
The forth study addresses Law 1/2013 on the 
Prohibition of Transactions involving Usury. It 
discusses how far the post-Gaddafi legislature is 
prepared to go in Islamising laws, and at what cost. 
The researchers are Nasser Algheitta, an academic 
specialised in human rights law, and Daw abu Ghrara, 
a Sharia specialist. 
The fifth and Sixth cases deal with transitional justice. 
Hala el-Atrash, Lecturer in Human Rights Law and 
former Director of the Civil Society Commission, 
deals with Law 29/2013 on Transitional Justice. Jazia 
Jibreel, Lecturer of Criminal Law, addresses the draft 
law on raped and tortured women that, when it got 
stuck in the GNC, was turned into a Decision of the 
Council of Ministers on Addressing the Situation of 
Sexual Violence Victims.
In order to contribute to a general assessment of post-
Gaddafi legislation, the researchers were encouraged 
to include in their studies certain concepts: the 
problem the law/draft law aimed to address, the 
context of making the law/draft law, the main actors 
involved, stages of lawmaking, the underlying policy, 
effectiveness, and quality of legislation. Though not 
all researchers could obtain data on all aspects, these 
concepts served as useful guidelines.
4.1.2. Law 4/2012 on the Election of the GNC and its 
Effects on Libya’s Political Life (by Khaled Ziwo)
The NTC was the governing body in the aftermath of 
the 17th February revolution, and was supposed to 
act as such for the entire transitional period. When 
the constitution would be issued, and a legislative 
body accordingly elected, the NTC would hand over 
to that body. Yet, calls were made for the NTC to 
step down earlier, and hand over to a transitional 
elected body, i.e. the GNC. The NTC being unelected 
was the argument cited to support these calls. In 
reality, however, the two main political groupings 
were behind these calls, and made them for their 
own advantage. These were the Coalition of National 
Forces (CNF) led by Mahmoud Jibreel and the 
Muslim Brotherhood (MB); both wanted a new body 
in which they could secure more seats, hence more 
influence. However, these calls were unfounded. It 
was unrealistic to demand for elected institutions in 
the immediate aftermath of the revolution. Besides, 
the NTC was domestically and internationally 
supported. However, under pressure the GNC 
had to give in to these calls, and change the draft 
Constitutional Declaration. When initially submitted 
by the committee appointed by the NTC and headed 
by a Supreme Court judge, the draft of the CD 
proposed a twenty-month transitional period entirely 
overseen by the NTC. However, it was amended so 
that the GNC would be elected and take over from the 
NTC. In the researcher’s opinion this could happen 
because, in spite of the NTC including over a hundred 
members, the decision-making was restricted to 
just a few members together with the chairperson. 
Those members belonged to the two main political 
groupings: CNF and MB.
In accordance with the CD, Law 4/2012 was enacted. 
This law was defective, and so contributed to Libya’s 
chaotic situation. This could be seen in the voting 
system, distribution of seats between parties and 
individuals, interpretation of the term ‘individual’, 
and electoral courts. 
In terms of the voting system, the law opted for 
the single non-transferable vote (SNTV) upon the 
advice of international experts to avoid seats being 
dominated by big tribes. This system, however, led to 
some candidates in multi-seat constituencies wining 
seats with low votes, e.g. no more than 150 votes. 
This could cast factual though not legal doubt about 
whether those candidates could truly represent the 
nation.
With regard to the distribution of seats, the GNC’s 
200 seats were divided as follows: 120 for individuals 
and eighty for parties. As such, the law chose for the 
middle ground between two conflicting opinions. The 
first wanted to exclude political parties altogether; 
there had been no real political parties, and all 
existing ones were either formed after the revolution, 
or opposition groups formed abroad and both had no 
experience in state affairs. It would be quite risky to 
allow such inexperienced entities to run the country 
in those difficult times. Besides, the vast majority of 
Libyans were not members of political parties, and 
so qualified and able persons would be sacrificed in 
favour of political parties. The other opinion is the 
exact opposite. There would be no real democracy 
without parties, and Libya’s capable persons are the 
opposition leaders who had been involved in politics 
in exile unlike the rest of Libyans. Thus, political 
parties should be given wide access to the GNC. 
The view that found its way to the law started from 
the argument that Libya’s political parties lacked 
experience; yet, the best way to deal with that would 
not be to bar them from entering the GNC. They 
should be granted limited access to the GNC, and 
increase their ‘share’ in future legislative bodies 
gradually. As a result, political parties were allocated 
eighty seats, while individuals were given 120. It 
should be clear that those individuals were required to 
be independent; otherwise, the division of seats would 
become meaningless.
Yet, when the law was enacted, the term independent 
was replaced with the term individuals. Consequently, 
political parties managed to secure more seats than 
they were supposed to through those who ran for 
election as individuals and joined political parties’ 
blocks after they got inside the GNC.
In addition, the law left dealing with election-related 
complaints and appeals to the ordinary judiciary, 
while it should have provided for a specialised 
independent tribunal or court for electoral affairs.
Drafting Law 4/2012 in such a way led to an 
unintended gap between formal results and real 
results. The official results were as follows: 120 
seats for individuals, thirty-nine seats for the CNF, 
seventeen seats for MB (the Justice and Construction 
Party), and twenty-one seats for others parties. The 
real results were quite different. The CNF won around 
seventy to seventy-five, MB about fifty-five to sixty, 
the National Front Party about eleven seats, and not 
more than fifty to fifty-five elected members were 
seen as individuals.
This has devastating effects not only on the GNC’s 
performance, but on Libya’s political life as a 
whole. Political parties in Libya did not start from 
a consensus on a common national agenda, and 
simply brought their divisions into the GNC. Their 
pronounced programmes differed a little; their 
practices, however, varied significantly. Political 
inexperience must have played a role. For example, 
the CNF was a collection of ineffective parties and 
civil society organisations, and relied heavily on the 
personality of its leader Mahmoud Jibreel, the first 
prime minister after the revolution. As a result, the 
performance of the CNF reflected the choices and 
decisions of Jibreel with no real input from others in 
the coalition. The end result was an assembly deeply 
divided between political blocs, hence, unable to 
fulfil Libya’s transition requirements. Not only that, 
the performance of the GNC disappointed Libyans 
who had participated in electing it, and made them 
lose their enthusiasm, and possibly confidence, in 
the election process. This could clearly be seen in the, 
very, low turnout for the subsequent elections of the 
HoR and CDA.
For Libya to succeed in its transition to democracy, 
the deficiencies associated with Law 4/2012 will 
need to be addressed. Effort should be made to 
increase Libyans’ awareness of electoral processes, 
and this should not be limited to the importance of 
participation, but also include the basics of these 
processes so the participation will be well-informed. 
Also, an independent and specialised electoral 
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judiciary should be established. Additionally, a more 
suitable electoral system should be chosen. In all that, 
the past experience should be considered. Hopefully, 
this will restore Libyans’ confidence in democracy, 
and get the country on the right track.
4.1.3. Laws on the Judiciary in the Aftermath of the 
Revolution (by Marwan Tashani)
This study considers legislation and draft legislation 
concerning the judiciary in post-Gaddafi Libya. 
It focuses on three amendments, and a proposed 
amendment, to Law 6/2006 on the Regulation of 
the Judiciary. All these amendments concerned the 
Supreme Council for the Judiciary (SCJ).
The first amendment was introduced on 13 November 
2011 via Law 4/2011. The aim was to make the 
judiciary more independent from the executive 
by restructuring the council. According to this 
amendment, it included the president of the Supreme 
Court, the prosecutor general, and the presidents of 
the seven courts of appeal. The minister of justice 
and his deputy were excluded as well as the heads 
of the ministry’s directorates of law, government 
lawyers, and people’s lawyers. The main actor behind 
Law 4/2011 was the minister of justice at that time, 
Mohammed Allagi, who was a prominent lawyer, 
former head of the private lawyers’ bar association 
and a human rights activist. The law aiming to make 
the judiciary more independent was to assure the 
international community that the judiciary, as such, 
could deal with the atrocities of Gaddafi’s regime and 
their perpetrators, without any undue influence from 
the executive. The law evoked different responses. 
The exclusion of the minister and his deputy was 
welcomed domestically and abroad as an important, 
though insufficient, step to separate the judiciary 
from the executive.38 But, the members of the 
directorates opposed the removal of the heads of the 
directorates. To them, the law intended to demote 
their directorates, and signalled a plan to exclude 
them altogether from the judicial institutions. Indeed, 
38  It was said to be insufficient because “… the council 
still is financially dependent on the justice ministry and 
that both the Supreme Court chief and prosecutor general 
are appointed by the legislature” (International Crisis 
Group (2013, 16)). However, ILAC concluded that “[j]
udicial independence has been substantially enhanced 
through the removal of the Ministry of Justice from 
the High Judicial Council […] judges, prosecutors, and 
private lawyers now appear to share a clear commitment 
to revitalizing the rule of law in Libya (ILAC 2013). For an 
assessment of these reports, see Carlisle 2013a, 49.
the law reinforced their suspicion by changing the 
name of the council to the Supreme Council for the 
Judiciary (SCJ) rather than a council for judicial 
institutions. Those members amounted to more 
than 2500 lawyers, the vast majority of the judicial 
institutions’ members, and under their pressure, 
Law 4/2013 was enacted to restore the heads of the 
directorates to the membership of the council. Not 
only that, Law 14/2013 allowed the council’s members 
to elect the president and deputy president of the 
SCJ. Thus, it became possible for any member, not 
necessarily the president of the Supreme Court, to 
head the SCJ.
The SCJ was the prime actor behind the law. It 
made the draft without any consultation with the 
judicial institutions, and submitted it to the GNC 
that enacted it almost as it was. It differed in that the 
draft had proposed that the head of the SCJ would 
be the representative of the Supreme Court, whereas 
the enacted law allowed all SCJ members to run for 
the position. Apart from that, the GNC adopted the 
SCJ‘s thinking as if it found that judicial affairs should 
be left to the SCJ. Also the GNC was at that time 
debating the sensitive draft of the Political Isolation 
Law and had, it appears, no time to thoroughly review 
the SCJ draft. Neither the SCJ nor the GNC was 
interested in receiving feedback from members of 
judicial institutions.
Several parties were not happy with Law 14/2013. The 
Supreme Court had its reservation on allowing all 
members of the SCJ to run for head of the SCJ, and 
when the election resulted in the representative of 
the Tripoli Appellate Court becoming the head, the 
representative of the Supreme Court boycotted the 
SCJ sessions. Most staff members of the directorates 
of law, people’s lawyers’, government lawyers as well 
as primary courts’ judges were also unsatisfied with 
the law. It required being at least of the consular 
grade for both running for the SCJ membership 
and nominating members, which was too high a 
requirement. For example, less than 20% of the 
members of the directorates met this requirement.
Further amendments to the composition of the SCJ 
were sought in the period after mid-2014 when 
Libya was divided by having two governments. 
The al-Bayda-based minister of justice submitted 
a proposal to the HoR to reorganise the SCJ so the 
minister of justice would head it. The reason for this 
proposal was, it seems, merely political. The minister 
of justice in this ‘eastern’ government was frustrated 
by the Tripoli-based SCJ ignoring his requests, and 
wanted to have a council controlled by his ministry. 
Practically, his proposal would, if adopted, lead to 
creating a new council for the judiciary in the east. 
The proposal was, however, rejected by the HoR. It 
was seen a setback for judicial independence, and 
a blow to national unity. The Tripoli-based GNC, 
however, did introduce a change to the SCJ. Law 
6/2015 states that the council shall be headed by the 
president of the Supreme Court, and that the deputy 
position shall be occupied by the head of the judicial 
inspection directorate, instead of the prosecutor 
general.
To conclude, though they (Law 4/2011 and Law 
14/2013, Law 6/2015, ed.) were issued by different 
bodies, the NTC and the GNC, the laws had 
something in common: they were not based on a clear 
and well-defined reform strategy aimed at developing 
the judiciary.
4.1.4. Draft Law on Civil Society Organizations (by 
Nasser Kekli)
This study assesses a draft law on civil society 
organizations. It notices that there has been a need to 
regulate these organizations in post Gaddafi Libya. 
On the one hand, there has been a huge increase in 
their number: from only 270 in 2010, they grew to 
exceed 3000 by the end of 2014. On the other, existing 
legislation, being enacted by the old regime to tighten 
its grip on non-governmental organizations, is too 
restrictive, hence, unfit for the post Gaddafi era. The 
draft itself, however, does not respond adequately to 
this need, the study concludes.
The study starts by describing the developments 
of the regulations of civil society in Libya since 
independence, under both the Monarchy’s regime and 
Gaddafi’s. It observes that under the latter, Law NO. 
111/1970 was the main tool to regulate civil society 
associations until the enactment of Law NO. 19/2001 
that intended to make the regulations more in line 
with the regime’s ideology and policy, resulting in 
great restrictions on the formation and performance 
of civil society associations. There was an attempt in 
2010, as part of the reform efforts introduced under 
the auspices of Saif al-Islam Gaddafi, to enact a new 
law lifting these restrictions, but the draft was never 
actually enacted. 
The Interim Constitutional Declaration issued 
by the NTC in August 2011 obligates the state to 
guarantee the freedom of establishing political parties, 
associations and other civil society organizations, 
and enact laws to this effect. However, while the NTC 
enacted Law NO 29/2012 on Political Parties, it failed, 
as well as its successors: the GNC and HoR, to enact 
one concerning civil society organizations. There was 
indeed a draft made by a committee that the First 
Interim Government formed in 2011, and submitted 
to the GNC in 2013, but, it was never adopted as law.
This is, the study concludes, rather good news. 
The draft is so problematic that it is fortunate that 
it has not been enacted. It goes too far in lifting 
the restrictions Law NO 19/2001 imposed on 
the formation and performance of civil society 
organizations, and does not sufficiently meet the 
criteria of good legislation, notably, subsidiarity 
and proportionality; legitimacy, enforceability, and 
simplicity, clarity and accessibility. Therefore, the 
study concludes that a new draft free from these 
deficiencies should be made. 
4.1.5. Law 1/2013 on the Prohibition of 
Transactions Involving Usury (by Nasser Algheitta 
and Daw abu Ghrara)
This case study deals with Law 1/2013 that forbids 
transactions involving interest. This law was 
introduced in the aftermath of the 2011 February 
revolution as part of measures to make legislation 
more Sharia conform. Other examples include the 
amendment of Law 10/1984 on Marriage and Divorce 
lifting restrictions to polygamy, and a statement 
issued by the GNC, which obligated the CDA to 
deem Sharia the source of legislation, and abolish any 
legislation incompatible with it. One would assume 
that such measures should not be introduced until the 
constitution, with a provision on the role of Sharia 
in lawmaking, is enacted. Why was Law 1/2013 
introduced already in 2013? Was it needed? Is it 
constitutionally based? Is it in harmony with existing 
legislation? Can it be implemented? If so, will it then 
achieve its goal? These are the questions the study 
aims to answer.
Unlike the preceding monarchy era, Gaddafi’s 
regime witnessed Islamisation of laws regulating 
financial transactions. Accordingly, the Civil Code 
was amended to prohibit charging interest; yet, the 
prohibition was limited to transactions between 
natural persons. If one party to the transaction was 
a legal entity, e.g. a bank, it would still be possible 
to charge interest. In practice, this meant that many 
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transactions were not affected, especially those 
involving banks. Calls were made to annul interest 
particularly in mortgage lending but to no avail.
Once Gaddafi’s regime was ousted, the debate was 
revived. Within the Central Bank there were three 
views. The first one was to immediately Islamise the 
banking system; this is what the Islamic identity of 
Libyan society requires, and no consideration should 
be given to the needs of economic development and 
good governance. The second view agreed that the 
Islamisation of the banking system was the ultimate 
goal; still, this should not be done in haste; failure 
could mean the end of Islamic banking. The third 
opinion was to incorporate Islamic banking in the 
modern economic system in the ways followed by 
countries like Saudi Arabia and Jordan; otherwise, 
the banking system would collapse. At the end, 
the Central Bank was unable to reach consensus 
on whether or not to convert to Islamic banking. 
Commercial banks were fearful of the move, and 
there was a general consensus that full conversion 
to Islamic banking would be unattainable. 
Quite differently, Dar el-Ifta and the Ministry of 
Endowment supported immediate conversion of the 
banking system, and lobbied the GNC to adopt the 
draft of Law 1/2013.
The GNC enacted the law. The discussion was 
dominated by those who saw the law as a necessary 
step towards the realisation of Libya’s Islamic identity. 
Their argumentation, however, in our opinion, is 
unsound. Surely, the Constitutional Declaration 
deems Sharia the principal source of legislation, 
but this does not necessarily mean that non-Islamic 
banking legislation is unconstitutional. Sharia can 
be interpreted in ways that could accommodate such 
legislation. The experience in other Muslim countries 
that have similar constitutional provisions is a 
testimony of that.
Law 1/2013 is not in harmony with the existing 
body of legislation on banking. This body consists 
of legislation on conventional banking, notably Law 
1/2005 on Banks, and legislation on a mixed system, 
i.e. Law 46/2012 that added a chapter on Islamic 
banking to Law 1/2005, and now Law 1/2013 on 
purely Islamic banking. The latter simply destroys the 
basis of the former, i.e. interest charging. Therefore 
Law 1/2013 does not fit in the existing legislation, and 
its rules of interpretation. 
This has made the implementation of Law 1/2013 
an uneasy job, to say the least. While its provisions 
are not very detailed, and tend to be general, it is 
unaccompanied by an explanatory memorandum. 
Thus, those entrusted with applying it have to resort 
to unspecified Islamic jurisprudence opinions 
whenever the law is silent on a particular issue. 
This is indeed a difficult task for specialists in this 
jurisprudence, let alone banks’ personnel. In fact, 
while the law was supposed to be implemented on 1 
January 2015, this has largely not been the case. In 
turn, the percentage banks allocate to investment, 
declined from 85% before Law 1/2013 to only 35% 
after that. There is a consensus amongst employees 
that applying Law 1/2013 as it stands will cause these 
banks huge losses, prevent them from investing their 
money, and result, eventually, in their collapse.
The researchers conclude that any move towards 
Islamisation of the banking system should, unlike 
what happened in the case of Law 1/2013, be preceded 
by a study of available options from different angles: 
Sharia-based, legal, economic and financial. Besides 
Libya’s specific needs and contexts, other experiences 
should be considered as well.
4.1.6. Draft Law on Raped and Tortured Women; 
and Decision 119/2014 on Addressing the Situation 
of the Victims of Sexual Violence (by Jazia Jibreel)
This case is about the legislative efforts to address 
grievances of Libyan women raped or tortured as 
part of Gaddafi’s efforts to suppress the 17th February 
revolution. First, there was a draft law written within 
the Ministry of Justice (MoJ) and submitted to the 
GNC for enactment. However, when it became clear 
that this would not be achieved, the ministry got it 
enacted in a different way, this time as a decision by 
the Council of Ministers. The researcher studied both, 
and in doing so, she interviewed key persons in the 
GNC, HoR, MoJ, and lawyers.
In 2011, it was realised that amongst those displaced 
in Tunisia because of the conflict, there were persons 
especially women who had fallen victim to rape by 
Gaddafi’s soldiers. Several lawyers were there to help, 
and it happened that one of them became the Justice 
Minister, Salah el-Marghani, and another the Deputy 
Justice Minister for Human Rights, Sahar Bannoni. 
It should come as no surprise that they took on their 
shoulders to get a law addressing the grievances of 
those victims. In drafting it, the deputy minister was 
inspired by those victims’ wishes, and by Law 3/2013 
granting privileges to those disabled because of the 
liberation war against Gaddafi. 
Their draft was then submitted to the GNC for 
enactment. It received media attention, and support 
from international organisations. For example, the 
chairperson of the Italian Parliament expressed her 
wishes to attend the session in which the law would be 
passed. This never happened because of the resistance 
the draft faced in the GNC. Some members saw it 
as contrary to values of Libyan society; Islam, they 
claimed, encourages maintaining rape cases secret. 
Some pointed out that the law, if enacted, could allow 
some indecent women to claim that they were victims 
of the former regime to benefit from the privileges 
provided. In the end, it was clear that the draft was 
not going to be enacted. The minister of justice then 
resorted to the Council of Ministers to issue the draft 
as a ministerial decision. Indeed, the council issued 
this as Decision 119/2014 on Addressing the Situation 
of the Victims of Sexual Violence.
This decision raises several issues. First, it does 
not seem to meet the criterion of subsidiarity: 
setting norms at the appropriate level. The decision 
establishes rights and obligations, and assigns the 
state financial obligations, and such matters should 
be dealt with by an act of parliament. Rules that must 
be promulgated by an act of parliament should not 
be laid down in delegated legislation. Besides, the 
executive is, according to the 2011 Constitutional 
Declaration, allowed only to issue executive 
regulations, i.e. to facilitate the implementation 
and enforcement of parliamentary acts. Obviously, 
Decision 119 is not part of such regulations.
Some provisions of Decision 119 do not meet the 
criterion of implementability. For example, the 
decision requires the Ministry of Local Governance 
and the Directorate of Civil Status Affairs to choose 
adoptive families suitable to the environment of 
children of rape; yet, it does not explain how this 
can be applied. Also, the decision relies heavily 
on monetary compensation and benefits. This 
raises a question on the ability of the state to fulfil 
such financial obligations. Also, it could be seen 
as contributing to the compensation culture that 
Gaddafi’s regime nurtured; a culture in which victims 
are paid off for their silence. Such culture seems to 
feature in all transitional justice measures in post-
Gaddafi Libya and this decision is not an exception.
The harmonisation criterion appears to be unmet as 
well. When classifying the victims of sexual violence 
into groups, the decision unfoundedly distinguishes 
between women who, as a result of the assault, lost 
their womb, and those caused to lose a breast. The 
Libyan criminal law treats equally cases where a limb 
or organ is lost or permanently weakened. However, 
despite making this distinction, the decision does not 
differentiate between victims in terms of the rights 
and utilities it provides. The distinction is therefore 
meaningless. In addition, the decision includes in 
its definition of the victims of rape and violence “…
minors who were coerced into becoming part of the 
groups of victims who suffered the lustful acts of 
Mu‘amar al-Gaddafi and his sons during his dark 
reign.” This is not compatible with the criminal 
law that states that sex offences against minors 
are considered crimes regardless of the minor’s 
consent. Indeed, criminal law deems as evidence 
of coercion the fact that the victim is a minor, and, 
as an exception to the general rules, disregards any 
plea of not knowing the age of the victim. Therefore, 
‘coercion’ should not have been part of the definition 
of this crime.
According to the Deputy Minister of Justice for 
Human Rights, there have been efforts to resubmit 
the draft law before the HoR. Also, Siham Sirgaiwa, 
a member of the HoR, said that she submitted a 
proposal to this effect signed by fifty members. If this 
is achieved, the subsidiarity criterion will be satisfied; 
still, other criteria for good quality legislation need 
to be met as well, and this will require a thorough 
revision of the draft before it becomes a law.
4.1.7. Law 29/2013 on Transitional Justice (by Hala 
el-Atrash)
This case study assesses Transitional Justice Law 
29/2013. When this law was issued, there were 
already several laws dealing with transitional justice, 
notably Law 17/2012 on National Reconciliation and 
Transitional Justice, and this led to questioning the 
rationale behind introducing it. Some saw the law as 
an attempt from Ali Zeidan’s government to show to 
the world that it was doing something about human 
rights atrocities, not only those inherited from the 
Gaddafi era, but also those occurred in the aftermath 
of the February revolution. Others claimed the laws 
came to exert pressure on some groups within the 
GNC. The government, however, presented the law 
as a necessary step to establish a comprehensive 
transitional justice system. In its view Law 17/2012 
was largely insufficient, and needed replacing.
However, Law 29/2013 turned out to be problematic 
as well. As a draft, it had been prepared at the 
28 29
MoJ that, after amending it in accordance with 
comments received from the International Centre for 
Transitional Justice, referred it to the GNC. The draft 
included forty-three articles divided into six chapters 
on general provisions, fact-finding and reconciliation 
commission, inspection of institutions, reparations, 
investigation and trial, and concluding provisions. 
But, when the GNC issued Law 29/2013, only 
thirty-four articles remained and the two chapters 
on institutions’ inspection, and investigation and 
trial had been removed. There was no explanatory 
memorandum clarifying why the changes had been 
made, but amongst the provisions omitted, there were 
those concerning human rights violations possibly 
committed by revolutionaries, and so the omission 
aimed, it seems, at protecting them; this was indeed a 
strong sign of the politicisation of this law.
The criterion of legality was not complied with as 
Law 29/2013 violates the principle of equality before 
law that is enshrined in the 2011 Constitutional 
Declaration as well as international charters, e.g. 
Article 7 of the Universal Declaration of Human 
Rights. It unfoundedly distinguishes between human 
rights violations in terms of who committed them 
and when; those committed by Gaddafi’s regime 
are clearly and unequivocally condemned, whereas 
subsequent ones are restricted to those that caused 
harm to society’s fabric and those which, albeit 
necessary to protect the revolution, are associated 
with behaviours incompatible with the revolution’s 
principles.
The law is also loaded with unclear and poorly 
written provisions. For instance, it deems as part of 
transitional justice “issuing laws and constitutional 
texts that reveal the justice of the 17th February 
revolution, injustice of the former regime, and 
illegality of unjust laws.” It also abolishes important 
laws retrospectively, in a clearly ideology-laden 
language, and without addressing the consequences 
of such annulment. Article 6 reads: “The laws 
issued by the previous regime to express its wishes 
and without any shari or constitutional basis [are] 
amongst unjust legislation and shall be deemed void 
and unconstitutional from the time when they were 
drafted …”. One cannot help but wonder how a law 
can be abolished from the time it was only a draft, i.e. 
before it even became a law?
In addition, it is not clear how the law fits in with 
other transitional justice-related laws. These laws have 
already established commissions and committees, 
assigned tasks and established rights.
There is a need to rethink Law 29/2013, and enact a 
new law that avoids the shortcomings of Law 17/2012. 
Other countries’ experiences should be considered, 
but above all Libya’s own experience in dealing with 
past atrocities should inspire the making of the new 
transitional justice law. Mithaq el-Harabi, the Harabi 
covenant, is an inspirational experience, that is when 
tribes in the eastern part of Libya agreed to end 
their past disputes, prevent any future ones, and not 
to claim any past rights, until the fate of the nation 
would be determined, and a national government 
would be formed. In that case, only rights could 
be claimed before that government, and through 
legitimate means. The making of the new law should 
also involve all relevant parties, including the victims 
and their families, civil society organisations, tribal 
leaders, media professionals, and international 
organisations.
4.2. Workshops
Two workshops were held: one on constitution 
making and the other on legislative assessment.
4.2.1. Workshop on Constitution Making in Libya, a 
Study of its Procedural and Substantive Aspects
This workshop was organized in Tunis on 1-2 March 
2015 by the Benghazi Research and Consulting 
Centre, CLSS and VVI, and supported by the Royal 
Netherlands Embassy – Tripoli and the European 
Union Delegation to Libya.
Background:
On 24 December 2014 – the same day as Libya’s 
independence – the CDA announced the finalization 
of the first draft chapters by its TCs. These draft 
chapters were made public on the website, enabling 
the Libyan people to access them and provide the 
committees with comments and suggestions. In 
particular, the CDA acknowledged the importance of 
opinions of experts in the process of constructing an 
integrated and uniform Draft Constitution. 
Thus, the organizers decided to hold a workshop 
on the procedural and substantive aspects of the 
constitution making. For the Benghazi Research and 
Consulting Centre, this came as part of a project it 
initiated in mid-2014 to support the CDA; other parts 
included writing and publishing academic papers, 
translating constitutional documents, organizing 
discussions between experts and members of the 
drafting committees, and facilitating more workshops 
both inside and outside of Libya. For the CLSS 
and VVI, the workshop was part of the Assessing 
Legislation for Libya’s Reconstruction Project.
Objectives of the workshop:
•	 To analyse the constitution making of Libya in 
terms of procedure and substance, and identify 
points of success (and failure).
•	 To discuss and formulate specific 
recommendations to the CDA on what could be 
done to tackle any limitations,
•	 To raise awareness among Libyans and those 
members of the international community 
interested in the constitution making process in 
Libya. 
 
The analysis and findings from this workshop were 
presented in the form of a report to the CDA.
The workshop was very well attended. In addition to 
the President and twenty-seven members of the CDA 
(out of fifty six), there were Libyan academics, as well 
as international experts from Tunisia, Egypt, Kenya, 
the United States, and the Netherlands. The two days 
were divided into four sessions relating to guiding 
principles of the constitution, rights and freedoms, 
the role of the judiciary and the armed forces, and the 
legislature, executive and local governance. Expert 
Libyan academics and practitioners presented papers 
on specific topics during each session, followed by 
comments from international experts. There was 
plenty of time for open discussion in each session, 
allowing members of the CDA and other participants 
to intervene and share their views.
Programme:
Sunday 01-03-2015
09:00 - 09:30 Registration
09:30 –10:00 Opening Session:
•	 Opening by Dr. Suliman Ibrahim, Director, Law 
and Society Studies Centre, Benghazi University, 
convenor
•	 Welcoming words by Dr. Fathi Ali, Assistant 
Professor of Economic and Director the Research 
and Consulting Centre, Benghazi University
•	 Welcoming words by H.E. Dr. Ali Tarhouni, the 
President of the Libyan Constitution Drafting 
assembly
•	 Welcoming words by H.E. Ambassador Nataliya 
Apostolova - Head of the European Union 
Delegation to Libya
•	 Welcome words by H.E. Hans Sandee, Royal 
Netherlands Ambassador to Libya
•	 Welcome words by Prof Jan Michiel Otto, 
Director, Van Vollenhoven Institute, Leiden 
University, co-convenor
10:00 – 12:45 First Session: Principles of   
  Constitution Making
10:00 – 11:00:
•	 An Overview of the Draft Constitution by 
Giuma Atigha (Lawyer and former First Deputy 
Chairman of the General National Congress)
•	 Guiding Principles of the Constitution by 
Saleh Senoussi (Professor of Political Science at 
Benghazi University)
•	 Consensus by Najib el-Hassadi (Professor of 
Philosophy at Benghazi University)
•	 Public Participation by Marwan Tashani (Judge 
and Chairman of the Libyan Association of 
Judges)
11:00 – 11:15 Coffee Break 
11:15 – 12:45
•	 Discussion by Zaid Al-Ali (Lawyer specialized 
in comparative constitutional law, currently 
working at Idea and based in Cairo)
•	 Discussion by Fadhel Moussa (Professor of Law 
at the University of Carthage and member of the 
Tunisian National Constitutional Assembly)
•	 Open discussion of the papers presented in 
session 1.
 
12:45 – 14:00 Lunch break
14:00 – 15:00 Second Session: “Rights and   
  Freedoms” 
14:00 – 15:15:
•	 Overview of Rights and Freedoms by Jazia Gebril 
(Lecturer in Criminal Law and Dean of the 
School of Law at Benghazi University)
•	 Criminal Law Principles in the Draft 
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Constitution by Mohamed Magoura (Professor of 
Criminal Law at the University of Tripoli)
•	 Women’s Rights by Azza Maghur (Lawyer & 
Human Rights Activist)
•	 National Identity and Minority Rights by 
Mahmoud Abou Suwa (Professor of History at 
the University of Tripoli)
•	 The Status of Sharia by Suliman Ibrahim 
(Assistant Professor of Law and Director of the 
Centre for Law and Society Studies at Benghazi 
University)
15:15 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 17:00:
•	 Discussion by Jill Cottrell Ghai (Expert in 
constitutional law, currently working in Kenya on 
the Kenyan Constitution)
•	 Discussion by Salma Bakar (Member of the 
Tunisian National Constitutional Assembly)
•	 Open discussion.
 
Monday 02 March 2015
09:00 – 10:30 Third Session: “The Judiciary & 
Army and Police” 
•	 The Judiciary by el-Kuni Abuda (Professor of Law 
at the University of Tripoli)
•	 The Army and Police by Amal Obeidi (Associate 
Professor of Political Science at Benghazi 
University)
•	 Discussion by Haykal ben Mahfoudh (Professor 
of Public Law at the University of Carthage)
•	 Discussion by Jan Michiel Otto (Professor of 
Law, Governance and Development at Leiden 




10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:15 Fourth Session. “The Executive”
•	 The Relationship between the Executive and 
Legislature by Salah Allam) Lecturer of Law at 
Benghazi University) 
•	 Local Administration by Abir Imneina (Lecturer 
of Political Science at Benghazi University
•	 Discussion, 
•	 Discussion by Zachary Elkins (Associate 
Professor at the Department of Government of 
the University of Texas)
•	 Open discussion.
 
12:15 – 12:30 Coffee Break
12:30 – 14:30 Final Session: 
•	 Participants were divided into 3 groups:; each 
to be consisted of CDA members, and Libyan 
and international experts, and to discuss the 
important controversial issues related to its topic 
and 
•	 Participants were divided into 3 groups: 
procedural aspects, rights and freedoms, and the 
state institutions
•	 Each group included CDA members, Libyan 
experts, and international experts.
•	 Each group discussed the important controversial 
issues related to the group’s topic, with a view to 
suggesting ways to address them; 
•	 Each group wrote a summary of the discussions,
•	 Summary presentations and closing remarks.
4.2.2. Workshop on Assessing Post-Gaddafi 
Legislation 
Under the title Assessing Post Gaddafi Era Legislation, 
a workshop was held in Tunis on 10-11 June 2015. 
The workshop was part of the Assessing Legislation for 
Libya’s Reconstruction project that is jointly conducted 
by the VVI and CLSS, and mainly funded by The 
Royal Netherlands Embassy in Tripoli. 
The objectives of the workshop were three-fold:
Introducing the participants to the main theories 
and practices of law making for development, and 
discussing how they can be used in the Libyan 
context.
Discussing the selected case studies: what is the 
legislation (or draft legislation) studied, why is it 
studied and how? 
Developing concrete plans for the completion of the 
case studies, and submission of the papers based on 
them, prior to the final conference that would be held 
in The Netherlands on 10 September 2015. 
The workshop was structured according to these 
objectives. The first day was mainly introductory. 
Jan Michiel Otto, Professor of Law, Governance and 
Development at Leiden University and Director of 
the VVI, introduced the participants to the main 
theories and practices in lawmaking for development. 
Following that, Suliman Ibrahim, Assistant Professor 
of Private Law, Director of CLSS, introduced the 
project, and the criteria proposed for assessing Libyan 
legislation. Then, all participants had a discussion on 
how the Libyan context could be taken into account 
when the theories, practices, and criteria introduced 
would be applied to their chosen case studies. 
The first case study was presented by Nasser Alghitta, 
lecturer of Law, Al-Zaytona University, on the 
constitutional declaration issued by the Interim 
National Transitional Council (NTC) in 2011. 
This declaration was designed to govern Libya’s 
transition from Gaddafi repressive rule to a modern 
democratic state, and outlined a roadmap envisaging 
an elected General National Congress (GNC) to 
replace the NTC, and appoint a Constitution Drafting 
Assembly (CDA) to write a permanent constitution. 
However, this roadmap has undergone several major 
amendments, such as establishing that the members 
of the CDA are to be elected rather than appointed, 
and creating a second legislative body, a House 
of Representatives (HoR). How the constitutional 
declaration was drafted and enacted, and why it went 
through several amendments and how that was done, 
were amongst the questions that Nasser would be 
addressing in his case study. This would certainly shed 
light on how this important declaration came into 
existence, and the roles of different players in that. As 
such, it would show how legislation of constitutional 
nature is made in the new Libya. 
The second case study concerned the GNC elections 
law and its effects on the political system. Khalid 
Ziwo, Lawyer, Head of Benghazi Branch, the National 
Council for Civil Liberties and Human Rights, 
explained the debate that surrounded the law. His 
study highlighted notably the role that should be 
assigned to political parties; whether individual 
candidates should be independent; electoral courts; 
and how the decisions made on these matters 
negatively affected the resulting GNC, hence, the 
political system of the country.
The third case study focused on legislation related 
to the army and police, constitutional or otherwise. 
Amal Obeidi, Associate Professor of political science, 
Benghazi University, reviewed the different laws 
and decrees issued by the NTC and GNC either to 
strengthen the army and police institutions or de/
legitimize revolutionaries’ battalions. She also referred 
to the several drafts made by the relevant CDA’s TC 
on police and armed forces. 
The fourth case study concentrated on the draft 
pending before the legislature on civil society 
organizations. Nasser el-Kekli, Lawyer, Executive 
Director of the Libyan Commission for Civil Society, 
highlighted the need for such a law especially after 
the February revolution that opened the door to the 
establishment of local civil society organizations in 
unprecedented numbers, and the presence of many 
foreign ones. Laws inherited from the Gaddafi era 
proved insufficient, and so a new draft was proposed 
to replace them. There are, however, several questions 
about this draft such as how it was made, by whom, 
according to what policy, and what positions it 
will take regarding local and foreign civil society 
organizations. Nasser’s aimed to address these 
questions.
The fifth case concerned the 2013 Transitional Justice 
Law. Hala el-Etrash, Lecturer of Public International 
Law, Benghazi University, explained that this law 
came as a response to the need to appropriately 
address transitional justice concerns, especially after 
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the failure of its predecessor, the 17/2012 Law on 
Setting the Foundations for National Reconciliation 
and Transitional Justice. However, the new law has 
also proven to be also problematic. It is claimed 
to significantly and unjustifiably differ from the 
draft made by the drafting committee, and to have 
neglected advisory opinions given by specialized 
international institutions without any clarification. 
Hala would explore these issues and other questions 
related to the substance of the law.
Jazia Jibreel, Lecturer of Criminal Law, Dean of Law 
Faculty, Benghazi University, presented her case 
study on the draft law concerning raped and tortured 
women. After explaining the rationale behind the 
draft law, she referred to the failure to get it enacted 
by the GNC, and the alternative path the Minister 
of Justice had to take by getting the draft passed as 
a decision by the Council of Ministers. Whether 
such a move was the right one, that is, whether it is 
appropriate to address the issues the draft deals with 
in an act of parliament or a decision by the executive, 
is a question that Jazia would be tackling. She would 
also assess the measures stated in the draft and in the 
decision, to address the grievance of raped women 
and whether they are sufficient. 
Suliman Ibrahim presented a case study concerning 
the draft law addressing the effects of the infamous 
Law 4/1978. This law was implemented over three 
decades and resulted in depriving thousands of 
Libyans of their properties, including houses, land 
and workshops. Once Gaddafi’s regime was ousted, 
a draft law to annul Law 4/1978 was submitted to 
the NTC, and later another draft dealing with its 
consequences was presented to the GNC. Still, until 
the end of its term, the GNC failed to enact the draft. 
Amongst questions dealt with in this case study would 
be: how these drafts were made; by whom; what were, 
if any, their policy orientations; and how conform 
to international standards concerning real property 
rights these drafts were? 
Each of these case studies was thoroughly discussed 
against the set of theories and criteria presented at 
the beginning of the workshop, and emphasis was 
placed on forming a common structure for assessing 
legislation.
The last part of the program consisted of a discussion 
on developing concrete plans for the completion of 
the case studies, and submission of the papers based 
on them, prior to the conference that would be held 
in The Netherlands on 09 September 2015. 
4.3. The Conference
A conference organized on 9 September 2015 in 
Leiden on the assessment of the legislation for Libya’s 
reconstruction. The aim was to gather views of Libyan 
and international practitioners and academic experts 
on the issue, set a combined agenda, and create a 
forum, or fora, through which different aspects of 
Libyan legislation will be assessed. 
PROGRAMME
08:30 – 09:00 Coffee and registration
09:00 – 09:20 Opening session:
•	 Opening by Prof. Rick Lawson, Dean, Law 
School, Leiden University
•	 Welcoming words by Prof. Jan Michiel Otto, 
Professor of Law, Governance and Development 
and Director, Van Vollenhoven Institute, Leiden 
University, convenor 
•	 Welcoming words by Mr. Frank Keurhorst, 
Manager of the Maghreb-Egypt and Israeli-
Palestine Department
•	 Welcoming words by H.E. Breik Swessi, State of 
Libya Ambassador to The Netherlands
•	 Welcoming words by Dr. Suliman Ibrahim, 
Director, Law and Society Studies Centre, 
Benghazi University, co-convenor
 
09:20 – 09:50 Law making in post Gaddafi Libya,  
an overview, Prof. Kuni Abuda, 
Professor of Private Law, Tripoli 
University
09:50 – 10:05 Discussion
10:05 – 10:35 Coffee break
10:35 – 10:50 The GNC elections law and its effects 
on the political system, Mr. Khaled 
Ziwo, Lawyer, Head of Benghazi 
Branch, National Council for Civil 
Liberties and Human rights, Libya 
10:50 – 11:05 Judicial Legislation, Mr. Marwan 
Tashani, Judge, Chairman of the 
Libyan Organization for Judges 
11:05 – 11:20 The draft law on civil society 
organizations, Mr. Nasser el-Kekli, 
Lawyer, Executive Director of the 
Libyan Commission of Civil Society 
11:20 – 11:35 Discussant, Mr. Mohammed Allagi, 
Lawyer, Libya’s Minister of Justice 
(2011-2012), Former Head of the 
National Council for Civil Liberties 
and Human rights, Libya
11:35 – 12:05 Plenary discussion 
12:05 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 The 2013 transitional justice law, Dr. 
Hala el-Atrash, Assistant Professor, 
Head of Public International Law 
Department, Benghazi University
13:45 – 14:00 The draft law on raped and tortured 
women, Dr. Jazia Jibreel, Assistant 
Professor of Criminal Law and 
Vice Dean, Law Faculty, Benghazi 
University
14:00 – 14:15 Discussant, Mr. Salah el-Marghani, 
Lawyer, Libya’s Minister of Justice 
(2012-2014)
14:15 – 14:45 Plenary discussion 
14:45 – 15:15 Coffee break
15:15 – 15:30 The draft law on real property 
ownership, Dr. Suliman Ibrahim
15:30 – 15:45 Law 1/2013 on the Prohibition 
of Interest, Dr. Nasser Algheitta, 
Assistant Professor of Public 
International Law, Tripoli University 
and Dr. Daw abu Ghraara, Associate 
Professor of Sharia, Tripoli 
University
15:45 – 16:00 Discussant, Prof. Kuni Abuda, 
Professor of Private Law, Tripoli 
University
16:00 – 16:30 Plenary discussion
16:30 – 16:45 Closing remarks
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من موضوعات، فرض الرضائب وجباية الرسوم.
154  مهنا، محمد فؤاد. 1973. مبادئ واحكام القانون اإلداري، القاهرة. ص: 
67 ومايليها.
155  اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف: 2011/8/3م، الجريدة الرسمية، 
العدد األول، السنة األوىل، بتاريخ: 2012/2/9م، ص: 1.
156  الدبس، عصام عيل. أثر تحديد الطبيعة القانونية لألنظمة املستقلة عىل 
الرقابة القضائية عىل مرشوعيتها. مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية. العدد 
25، سنة 2015م، ص: 279 وما بعدها.
157  ذلك ما رصحت به رئيسة الربملان االيطايل حسب ما ورد عىل موقع وزارة 
العدل يف 2013/11/26م، وأصدرت الفيدرالية العاملية لحقوق االنسان بياناً 
مؤيداً ملرشوع القانون أمام مجلس الشيوخ الفرنيس.
158  وقد أعلن كريم الهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان: 
“من شأن تبني هذا القانون أن ميثل تقدماً هاماً عىل صعيد االعرتاف بضحايا 
االغتصاب كضحايا لجرائم حرب، عىل قدم املساواة مع ضحايا التعذيب وغريه 
من جرائم الحرب. ويتسم االعرتاف والعدالة والتعويضات التي يوفرها هذا 
القانون بأهمية حاسمة للضحايا، ولعملية إعادة بناء ليبيا عىل السواء”. بيان 
https://www.fidh. :صحفي. 25 نوفمرب 2013. متاح عىل موقع الفدرالية
org/en/region/north-africa-middle-east/libya/14290-libya-
parliament-must-support-justice-for-rape-victims . تاريخ أخر 
دخول: 17 أغسطس 2015.
159  مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف الجنيس يف حاالت 
النزاع. املسائلة عن جرائم العنف الجنيس وجرب الرضر الناجم عنها. متاح لدى: 
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/عملنا/املساءلة-
عن-جرائم-العنف-الجنيس-وجرب-ال/ . تاريخ أخر دخول: 17 أغسطس 2015.
160  االمم املتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق االنسان، الدورة 28 
البندان 2_10 من جدول األعامل، التقرير السنوي ملفوض االمم املتحدة السامي 
لحقوق االنسان.
161  وقع االختيار عىل ايطاليا دون غريها من الدول ألنها ذات تاريخ عريق 
يف التعامل مع برامج حامية الشهود يف قضايا املافيا، هذا ما أفادت به السيدة 
وكيل حقوق االنسان يف وزارة العدل يف املقابلة التي سبقت اإلشارة إليها.
162  حددت املادة الثانية من قرار وزارة العدل مبلغاً وقدره مائة وتسعون 
ألف دينار ليبي لالنفاق عىل التأسيس وبدأ النشاط وتغطية املصاريف 
الرضورية.
163  السيدة وكيل حقوق االنسان يف وزارة العدل يف ترصيحاتها التي أدلت 
بها للباحثة، سبق االشارة إليها. 
164  السيدة سهام رسقيوة، نائب عن مدينة بنغازي حاصلة عىل  دكتوراه 
يف علم النفس الطبي جامعة لندن وتعمل أستاذ مشارك يف علم النفس الطبي 
بكلية الصحة العامة جامعة بنغازي، وكانت من أوائل املهتامت باملعنفات 
واملغتصبات أبان الثورة، واشارت يف أكرث من محفل دويل بانها قد قامت 
باستبيان كان نتيجته أن حاالت االغتصاب يف ليبيا تفوق الثامنية االف حالة، وان 
صعب عليها اثبات ذلك الحقاً. 
165  إفادة مكتوبة من املعنية قدمت للباحثة بتاريخ 9 يوليو 2015م.
11.8 هوامش بحث تقويم القانون رقم 2013/1 بشأن منع الفوائد الربوية
166  منها القانون رقم 70 لسنة 1973 يف شأن قانون حد الزنا وتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات. انظر – موسوعة القوانني الجنائية والقوانني املكملة 
لها –الجزء األول قانون العقوبات والقوانني املكملة له – ط األوىل سنة 2006م 
مطابع العدل ص 230.منها القانون رقم 52 لسنة 1974 يف شأن حد القذف- 
املرجع السابق ص237.
167  القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية – املرجع 
السابق ص 407.
168  القانون رقم 74 لسنة 1972م بتحريم ربا النسيئة بني األشخاص 
الطبيعيني- الجريدة الرسمية –السنة -72 العدد -37 مطابع العدل.
169  هذا التقييم اعتامدا عىل الحوارات التي أجريت مع العاملني باملرصف، 
وعىل رأسهم رئيس املكتب القانوين د. عيل ضوي، ورئيس اللجنة القانونية 
مبرصف ليبيا املركزي وبعض العاملني باملرصف، إضافة لوجود أحد الباحثني د. 
ضو ابوغراره باللجنة القانونية للصريفة اإلسالمية وقت إصدار القانون.
170  إن دعم دار اإلفتاء إلصدار القانون تدل عليه كلامت أعضاء املؤمتر 
الوطني . أما بخصوص تقديم مقرتح فقد تم االتصال بالدكتور ناذر العمراين 
أحد أبرز الشخصيات بدار اإلفتاء وأكد عدم تقديم دار اإلفتاء ملقرتح بخصوص 
القانون، كام أن أعضاء املؤمتر أشاروا للقاءاتهم مع املفتي دون اإلشارة ملقرتح 
من دار اإلفتاء أو وزارة األوقاف.
171  إن هذا املوقف هو ما تناوله العاملون باملصارف التجارية من خالل 
ورش العمل، والحوارات التي كانت تدور باملصارف، والواقع أيد هذا املوقف 
بعد صدور القانون، وهذا ال يعني عدم وجود من أيد رضورة صدور القانون 
من العاملني باملصارف بإطالق، فتقييم بعض من هم عىل هرم النظام املرصيف 
للداعمني للتحول يجعل نسبة الداعمني قليلة من العاملني باملصارف.
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http: //ar.wikipedia.org  134
135   بو حلفاية، أوريدة عبدالله. نهج القذايف بجرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية كاالغتصاب لبعض بنات شعبه الطاهرات. املنارة ليبيا.24 سبتمرب 
http: //almanaramedia.blogspot.com :2011م. متاح لدى
أ. هارتر، باسكال. ضحايا االغتصاب يف ليبيا: فتيات يواجهن القتل من أجل 
http://libya- :رشفهن. ترجمة محمد فرحات. متاح عىل موقع ليبيا املستقبل
al-mostakbal.org/news/clicked/10127 . تاريخ أخر دخول: 14 
أغسطس 2015.
136   ميثاق روما والذي أنشأ املحكمة الجنائية الدولية: م 7 الجرائم ضد 
االنسانية، م 8 جرائم الحرب.
137   يجدر التنبيه ان السلطة الترشيعية التي سنت قانون العدالة االنتقالية، 
والتي رفضت إصدار قانون ضحايا العنف الجنيس؛ واحدة وهي املؤمتر الوطني 
العام.
138   تجدر اإلشارة إىل أن ضحايا االغتصاب القذايف “املمنهج املؤسيس أو 
الحريب “قد وجدت يف املستمع األجنبي خري مودع للرس األليم، والدليل عىل 
ذلك وفرة الكتابات األجنبية عن املوضوع واملعتمدة عىل املقابالت الشخصية 
والحوارات املبارشة مع ضحايا األجرام محل البحث ولعل ذلك راجع إىل قناعة 
الضحية باألمانة العلمية للباحث األجنبي وانعدام عالقته االجتامعية مع ليبني 
“قرابة. جريان. زمالء عمل “، أو لقدرة املحاور األجنبي عىل كسب ثقة الضحية. 
من األمثلة عىل ذلك: كتاب “الطرائد .. جرائم القذايف الجنسية” للكاتبة أنيك 
كوجان والذي يعد منوذج استثنايئ من البحوث امليدانية لرصد الجرائم الجنسية 
للقذايف. انظر تقرير صحيفة الرشق األوسط عن الكتاب يف عددها 12340 
http://archive.aawsat.com/ :بتاريخ 10 سبتمرب 2012. متاح لدى
 . details.asp?section=31&article=694577&issueno=12340
تاريخ أخر دخول 16 أغسطس 2015.  
139  ظهرت يف ليبيا إبان األحداث أول جمعية لتيسري زواج الثوار الليبيني من 
الفتيات املغتصبات من قبل قوات القذايف:
“أول جمعية ليبية لتيسري زواج الثوار من املغتصبات”. الوطن الليبية. 31 
http://www.alwatan-libya.com/more- :أكتوبر 2011. متاح لدى
17698--53أول20%جمعية20%ليبية20%لتيسري20%زواج20%الثوار%20
من20%املغتصبات . تاريخ أخر دخول: 16 أغسطس 2015. وهذا رغم أنه 
يلزم لنجاح زواج الرجل بامرأة تعرضت لالغتصاب أن يكون حالة طبيعية 
وعادية ال منة فيها وال فضل، وليس له عالقة بالنضال الثوري.
140  املرصايت، نعيمة. “لجنة العدل تبحث مرشوع قانون املغتصبات 
http://www. :واملعنفات”. ليبيا املستقبل. 18 يوليو 2013. متاح لدى
libya-al-mostakbal.org/news/clicked/36730 . تاريخ أخر دخول 
16 أغسطس 2015.
141  الحديد، خولة. “االغتصاب كوسيلة للخضوع وإذالل الجسد االجتامعي 
http://  :يف الثورة السورية”. 13 اكتوبر 2012. الجمهورية. متاح لدى
aljumhuriya.net/205 . تاريخ أخر دخول: 16 أغسطس 2015.
142  ومبا أن القانون رقم 10 لسنة 1985م بشأن تقرير بعض األحكام 
الخاصة بجرائم اآلداب العامة قد أعترب من الجرائم املخلة بالرشف الجرائم ضد 
الحرية والعرض واألخالق املنصوص عليها يف الباب الثالث من قانون العقوبات ) 
املادة األوىل ( التي من ضمنها جرمية املواقعة دون رضا “االغتصاب “فإنه يرتتب 
عىل اإلدانة بهذه الجرمية اآلثار املنصوص عليها يف املادة الثالثة من القانون 
وهي: الحرمان من املشاركة الرتشيح لالنتخابات وعدم الصالحية لتويل شؤون 
الوصاية والقوامة وعدم قبول الشهادة أمام الجهات القضائية يف غري املسائل 
الجنائية وعدم الصالحية لتويل وظيفة مأمور الضبط القضايئ وأخريا الحرمان من 
الحصول عىل شهادة حسن السرية والسلوك.
143  ارحومة، مسعود. املرجع السابق. ص 285.
144  وىف تقرير ملجموعة األزمات الدولية رقم 115 حول الرشق األوسط، 
بتاريخ 14 ديسمرب 2011 تحت عنوان “املحافظة عىل وحدة ليبيا: التحديات 
األمنية يف حقبة ما بعد القذايف”، متت اإلشارة إىل أن مرصاتة كانت من أكرث 
املدن الليبية التي شهدت حاالت اغتصاب حيث أوضح التقرير أن قوات 
القذايف تركزت يف مدينة تاورغاء املجاورة ملرصاتة والتي انضم سكانها، حسب 
ما قاله املرصاتيون، وبحامسة إىل املعركة ضد املدينة الثائرة حيث ارتكبت 




after%20Qadhafi%20ARABIC.pdf . تاريخ أخر دخول: 17 أغسطس 
.2015
145  تُعرف “موسوعة السياسة” الحرب األهلية بأنها “الحرب الداخلية يف 
بلد ما التي يكون أطرافها جامعات مختلفة من السكان. كل فرد فيها يرى يف 
عدوه وفيمن يريد أن يبقى عىل الحياد خائنا ال ميكن التعايش معه وال العمل 
معه يف نفس التقسيم الرتايب. ويكون الهدف لدى األطراف السيطرة عىل مقاليد 
األمور ومامرسة السيادة، وأسباب الحرب، قد تكون سياسية أو طبقية أو دينية 
أو عرقية أو إقليمية أو مزيج من هذه العوامل” الكيايل، عبد الوهاب. 1990. 
موسوعة السياسة. الجزء الثاين. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش 
والتوزيع. ص 181.
146  الفقرة االوىل من املادة 76 من امللحق االضايف اىل اتفاقيات جنيف 
1977تؤكد عىل “حامية النساء ضد االغتصاب يف النزاعات الدولية املسلحة”. 
أما البند هـ من الفقرة 2 من املادة 4 من امللحق االضايف اىل اتفاقيات جنيف 
1977 فهو يؤكد عىل أن “تحظر املعاملة املهينة واملحطة من قدر االنسان 
واالغتصاب يف النزاعات املسلحة غري الدولية”.
147  من حيث وسائل األثبات كان يجدر إضافة املستندات الرسمية الدالة 
عىل ذلك، ومن حيث الجزاء املفروض عىل مدعي االنتساب بالزور، فالعقوبة 
السالبة للحرية قصرية املدة مل تعد من الجزاءات الجنائية املحبذة يف مدارس 
السياسة الجنائية الحديثة ألسباب يضيق النطاق عن رسدها.
148  يالحظ تأثري العادات والتقاليد الليبية يف البون الشاسع بني ردة فعل 
عائالت الضحايا من النساء وردة فعل عائالت الضحايا من الرجال، حيث أن 
عائالت أولئك الذكور “رجاال وفتيانا “مل ترفضهم بل ازدادت فخرا بهم وخاصة 
انهم يف الغالب أصبحوا ثوار.
149   “سجال ليبي بشأن دعاوى االغتصاب”. موقع الجزيرة.نت نقال عن 
84
وتوريد األسلحة. 
109  لجنة توثيق الجرائم املرتكبة من نظام القذايف انشأها املجلس الوطني 
االنتقايل، لجنة توثيق ومتابعة شؤون املحتجزين واملرتزقة واملفقودين التابعة 
للمجلس الوطني االنتقايل املؤقت، لجنة توثيق ومتابعة شؤون املحتجزين 
واملرتزقة واملفقودين التابعة للمجلس الوطني االنتقايل املؤقت، لجنة تقيص 
الحقائق واستطالع مسببات الشقاق والنزاع يف مناطق زقزاو، العجمية، الحوامد، 
تيجي، نالوت التابعة للمؤمتر الوطني العام.  لجنة النظر والتحقيق يف واقعة 
مذبحة سجن أبو سليم التابعة للمؤمتر الوطني العام، لجنــة تقصــي الحقائــق 
وجمــع املعلومــات املتعلقــة بصــرف مبلغ قدره 900.000.000 د.ل 
تسعامئة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع و تخصيصها للدروع.
11.7 هوامش بحث تقويم مرشوع قانون بشأن املعنفات واملغتصبات
110  يبدو للوهلة األوىل أن موضوع الورقة خارج إطار الدراسة العامة: 
”دراسة الترشيعات ما بعد نظام القذايف “؛ فهو مجرد مرشوع قانون.بيد أن 
دخوله يف نطاق الدراسة كان بالنظر إليه حسب املآل؛ فيفرتض أنه سيصبح 
قانوناً، وحيث إنه وبالقدر املتيقن حالياً، صار قرراً وزارياً، يدخل يف حكم 
الترشيع.
111  رسخت الثقافة العرفية أفضلية التسرت عىل جرمية االغتصاب من خالل 
نص املادة 424 ع ل والتي تقيض بسقوط الجرمية والعقوبة وبانتهاء اآلثار 
الجنائية سواء للفاعل أو الرشكاء حال عقد الفاعل زواجه عىل املعتدى عليها.
112  الجريدة الرسمية، العدد 15، السنة الثانية، بتاريخ: 2013/12/15م، 
ص: 965
113  الجريدة الرسمية، العدد 05، السنة الثانية، بتاريخ: 2013/3/21م، ص: 
246
114  الجريدة الرسمية، العدد 06، السنة االوىل، بتاريخ: 2012/5/19م، ص: 
305، والذي ينص يف املادة الرابعة منه عىل عدم معاقبة العسكريني واملوظفني 
االمنيني واملدنيني عن االفعال التي قانوا بها إلنجاح ثورة فرباير أو لحاميتها.
115  مجموعة صكوك دولية، املجلد االول، االمم املتحدة، نيويورك، 
http://www.unicef.org/arabic/ :1993، ص 237. متاحة لدى
crc/34726_50765.html . تاريخ الدخول: 15 أغسطس 2015.
116  وقد كانت جهود هؤالء داخل إطار عمل جامعي من خالل مؤسسات 
مجتمع مدين موجودة من قبل أو أنشأت تلك الفرتة، ومن أبرزها: املجموعة 
الليبية لرصد االنتهاكات، ومنظمة املرصد حول النوع أثناء األزمات.
117  االجهاض او النزيف او غريها من اإلصابات.
118  الطالق للمتزوجات والتهديد بالقتل من االخوة بالنسبة للبنات. 
119  انعدام املأوى ملن هربن من بيوتهن او طردتهن عائالتهن.
120  عدم وجود اوراق ثبوتية اما للهرب بدونها واما ألنها ال ترغب يف الكشف 
عن هويتها الحقيقية.
FIDH(: https://( 121  انظر موقع اليدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
 www.fidh.org/ar
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الزمن يربز لنا أشياء نستطيع من خاللها وضع نظام مرصيف يحفظ 
الهوية ويستجيب ملتطلبات العرص، مبا يحمي الكيان املرصيف من 
التأثر.
إن أهم داعم لهذا الخيار عدم استعداد الدولة يف الوقت الراهن 
للمجازفة بالتحول للصريفة اإلسالمية، وتحمل املخاطرة بالنظام 
املرصيف، إضافة إىل عدم النضج عند الجميع ابتداء من املواطن إىل 
املوظف املرصيف إىل الجهات الترشيعية والتنفيذية. 
كذلك من جانب آخر ومن خالل تقويم نصوص القانون وآلية 
إصداره تظهر الجوانب السلبية الكثرية التي صاحبت إصداره، 
فباإلضافة إىل الترسع يف إصداره ومل يسبق إصداره عملية استقراء 
للمشكلة املراد تنظيمها والدعوة لفريق من الخرباء لدراسة أفضل 
السبل الكفيلة بالتعامل مع املشكلة وهي)الفوائد الربوية املتعارضة 
و أحكام الرشيعة(. 
كذلك يظهر من خالل املناقشات التي متت يف أروقة السلطة 
الترشيعية غلبة القناعات السياسية والفكرية وراء إصدار القانون 
بشكله املترسع والراديكايل. إن عملية إصدار القوانني وفقا 
للتوجهات السياسية والعقائدية ليس غريبا أو مستهجنا يف حد 
ذاته ولكن املنتقد يف هذا الصدد هو عدم إفساح املجال للدراسة 
والتفحص والتأين يف إصدار القوانني وإعطاء مكان لآلراء األخرى.
ظهرت آثار الترسع واضحة يف صياغة القانون و اقتصاره عىل مواد 
قليلة و غري تفصيليلة األمر الذي انعكس سلبا عىل إمكانية تطبيقه 
عمليا ومدى قدرة الجهات املعنية بإنفاذه عىل وضعه موضع 
التنفيذ. 
كذلك يظهر من العرض السابق أن واضعي القانون مل يأخدوا يف 
االعتبار القدرة عىل تطبيق القانون فعلىا أو النتائج املرتتبة عىل 
تطبيقه و تظهر آراء املرصفيني واملاليني النتائج السلبية الكبرية املرتبة 
 . عىل تطبيق القانون بشكله الحايل 
كل هذه العوامل تظهر أن هذا القانون وإن كانت النوايا الحسنة 
وراء إصداره واضحة و مرشوعة يف موامئة العمليات املرصفية وأحكام 
الرشيعة اإلسالمية إال أن الترسع و غياب الدراسة املتأنية ودراسة 
الخيارات املختلفة و استبعاد اآلراء املخالفة التي ليست بالرضورة 
تتنايف و أحكام الرشيعة وكذلك إغفال حقيقة أن الفقه االسالمي 
غني باألفكار املجددة التي متكن دراستها وتبنيها املرشع الليبي من 
االستجابة ملتطلبات املرحلة وتحقيق الهوية، وهي تسمح بإجازة 
كثري من املعامالت املرصفية التقليدية والسامح بها مبا ميكن النظام 
املرصيف من االستمرار وتحقيق االرباح والبعد به عن شبح االنهيار.
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1 مل يتجاوز %30 من قيمة السيولة املستهدفة، يف حني أن نسبة 
التوظيف قبل صدور هذا القانون تتجاوز %85 من قيمة السيولة 
املستهدفة.
-اتفقت آراء من تحاورنا معهم من موظفي املصارف محل الدراسة 
يف مجملها عىل أن تطبيق القانون رقم 1 بصورته املطروحة اآلن 
يعني تحميل املصارف خسائر فادحة وتعطيل استخدام األموال، 
وانهيار املؤسسة املرصفية يف ليبيا عاجال أم آجال.
-إن القانون رقم 1 مل يحقق الهوية للنظام املرصيف، وأضعف دور 
املصارف يف التنمية، فلم يتحول النظام املرصيف يف ليبيا للصريفة 
اإلسالمية كام هو هدف كل مواطن، وأساس إصدرا هذا القانون 
رغم التقارير الفنية من الجهات الفنية ذات العالقة، أهمها مرصف 
ليبيا املركزي، وحرم املصارف بشكل مبارش والدولة بشكل عام من 
توظيف السيولة الكبرية املتوفرة لديها185.
سادسا: هل تحقق الهدف من القانون؟
إن ما ذكر يف الفقرة السابقة يتضمن إجابة عن هذا السؤال، 
فاملصارف هي الهدف املبارش لهذا القانون، رغم شموله للكافة، و إذا 
كان الهدف من القانون هو تحقيق الهوية اإلسالمية، وبرصف النظر 
عن الربح والخسارة، ويتضح هذا الهدف من خالل مناقشات املؤمتر 
ومداوالته وتأكد هذا الهدف من القانون من خالل نقاشات املؤمتر 
الوطني ومربرات إصدار هذا القانون، وقد تكررت عبارات ترسخ 
مبدأ العقيدة والهوية اإلسالمية إلصدار هذا القانون منها مثال: )فإن 
كنا مؤمنني حقا ونؤمن بأن الرزق من الله وأن هذا حكم الله فيجب 
أن نصدق بذلك ونؤمن به.....كم ستكون ما يسمونها خسائر، هي 
ليست خسائر أصال، هي فوائد فإذا كانت حراما فال نريدها، يجب 
أن نتنازل عنها، هي كم ستكون 10 مليارات، 50 مليارا سيعوضها 
الله عىل هذه البالد باألمن واالستقرار وصالح الحال( 186، ومنها: ) 
يتحدثون أننا سنخرس خسائر كبرية جدا نفقد املاليني – سبحان الله 
– إذا كان األمر متعلقا بأمر الله- سبحانه وتعإىل – وأمر نبيه – صىل 
الله عليه وسلم- فيجب أن نطيع األمر وال نجادل فيه( 187، ومنها: 
) إذا كان رأي املواطن الذي انتخبكم وأجلسكم عىل هذه الكرايس 
يهمكم، فاملواطن صوته ينادي برفع البالء عن البالد والعباد.( 188.
ال نريد التعليق أو مناقشة هذه العبارات ألن الهدف بيان أساس 
إصدار هذا القانون باملؤمتر الوطني وهي واضحة يف اعتامد العقيدة 
والهوية أساساً وهدفاً إلصدار القانون.
إن الهوية اإلسالمية للنظام املرصيف ال تتحقق إال إذا تحولت كل 
املصارف من النظام التقليدي للنظام اإلسالمي، ولكل نظام منظومته 
التي متيزه وتفرض خصوصيته، وإن كانت هناك قواسم مشرتكة، 
وهذا ال يتحقق إال بصدور تنظيم قانوين كامل للنظام املرصيف 
اإلسالمي، ولهذا يذهب بعض العاملني باملصارف والداعمني للصريفة 
اإلسالمية بأن إطالق لفظ قانون التحول عىل القانون رقم 1 مغالطة، 
وإذا أردنا التحول فنحتاج لقانون التحول، وبفقد القانون رقم 1 
لصفة قانون التحول يهدم الهدف الذي فرض من أجله القانون رقم 
 189.1
خامتة 
يتضح لنا من هذا العرض أن القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع 
الفوائد الربوية جاء إصداره عىل عجل و دون سابق دراسة وتفحص. 
إن موضوع موامئة النظام املرصيف التقليدي وأحكام الرشيعة 
اإلسالمية ليس باملهمة السهلة التي ميكن أن تنجز بجرة قلم أو 
مبجرد إصدار قانون من مادة أو مادتني. إن إرشاك الخرباء املاليني 
وفقهاء الرشيعة والقانون يف عملية دراسة السبل الكفيلة بايجاد 
نظام مرصيف ينسجم والرشيعة اإلسالمية كان هو الخطوة األوىل يف 
هذا الطريق الطويل. إن دراسة تجارب الدول األخرى يف هذا الصدد 
تظهر أن إلغاء نظام الصريفة التقليدية وبشكل مفاجئ أمر غري 
ممكن وعواقبه وخيمة اقتصاديا وماليا وأن الحل األمثل يكمن يف 
اتباع الخطوات املتدرجة و قبول النظام املختلط ابتداء واالستمرار يف 
اعامل الدراسة و االجتهاد للوصول إىل نظام يأخد أحكام الرشيعة يف 
الحسبان واليغفل الجانب االقتصادي واملايل بتاتا. 
إن واضعي القانون كان بإمكانهم اتباع كثري من الخيارات املتاحة 
منها، التحول الكامل للصريفة اإلسالمية وإصدار قانون يتناول كل 
تفاصيل النظام املرصيف وفق رؤية متطورة، تستجيب ملتطلبات 
العرص، وتناسب الواقع الليبي وعالقته بالعامل اآلخر، وتدعم دور 
املصارف البناء االقتصادي، وتتسم مبرونة تسمح بالتنافس بني 
املصارف، ومتكن من االستفادة من التنوع يف الفقه اإلسالمي.
إن هذا الخيار يحفه مخاطر جمة ويحوي مجازفة بالنظام املرصيف، 
خاصة يف الظروف التي مير بها الفقه اإلسالمي، ودليل خطورة هذا 
الخيار أن كل الدول العربية إذا استثنينا السودان مل تتخذ قرار 
التحول يف النظام املرصيف رغم التجربة الطويلة يف نظام الصريفة 
اإلسالمية، وقيام بعض هذه الدول بتبني الرشيعة اإلسالمية يف غري 
النظام املرصيف كنظام التجريم والعقاب)الجنايئ(  وعىل رأس هذه 
الدول السعودية، فدستورها نص عىل أن القرآن والسنة مصدر كل 
الترشيعات، وتبنت أحكام الرشيعة يف كل أنظمتها القانونية، وأبقت 
عىل النظام املرصيف التقليدي.
الخيار الثاين: محاكاة الدول العربية التي سبقتنا يف هذا املجال، 
وذلك من خالل اعتامد النظام املرصيف القائم، ومحاولة االستفادة من 
الخصوصية الليبية كلام أمكن يف معالجة نقاط التقاطع بني النظام 
املرصيف اإلسالمي والتقليدي، ومحاولة التقريب بني النظامني، لعل 
76
قد يقول البعض أن هناك منوذجاً إسالمياً لوحدة النظام يف العامل 
العريب، وهو السودان. إن النموذج السوداين خادع إذا نظرنا له 
كصورة، ويتضح لنا من خالل دراسة حقيقته، وعمق الفلسفة التي 
يقوم عليها ودون تقيد بالصورة الظاهرة، ألنها خادعة، ويؤكد هذه 
الرؤية مناذج العقود التي وضعتها الهيئة العليا للرقابة الرشعية 
بالجهاز املرصيف واملؤسسات املالية،، واملراشد الفقهية لهذه الهيئة، 
وفتاوى هيئة الرقابة الرشعية ببنك فيصل اإلسالمي بالسودان، 
فنامذج العقود مثال ال تشمل عقد القرض الحسن182، وهذا يدل 
عىل أن املصارف اإلسالمية ال تقوم باإلقراض الحسن، ومن القرائن 
أيضا اعتامد فتاوى هذه الهيئة عىل الحاجة املرصفية يف التوسع يف 
بعض املعامالت املرصفية، وما ترتب عليها من إجازة بعض العقود 
التي تعد من حيث األصل من باب الربا، كام تضمن الواقع العميل 
التمويل بفائدة، كام هو الحال يف رشعية عقود إعادة التأمني عن 
طريق الرشكات التجارية إذا اقتضت حاجة املرصف ذلك وال توجد 
رشكات تأمني إسالمية183، ومنها أيضا فتوى الهيئة العليا للرقابة 
الرشعية ببنك السودان املركزي بإجازة الفائدة املرصفية إذا دعت 
الحاجة العامة لها، ومن الحاجات التي ذكرت متويل السدود، ونورد 
ملخصا للفتوى ألهميتها: )بناء عىل ما أوضحه وزير الدولة بوزارة 
املالية من أن إيرادات الدولة ال تفي برضوريات البالد. وأن قدرات 
الجهاز املرصيف التمويلية ضعيفة، رأت اللجنة أنه يجاز للدولة يف 
هذه الحالة االقرتاض بالفائدة للوفاء بالرضورات التالية: 
أ-متويل مرشوعات املياه الصالحة للرشب.
د-بناء السدود ومستلزماتها.
ه-مستلزمات الكهرباء والطاقة.
و-وما يف حكم ذلك من الرضوريات بحسب تقدير ويل األمر أو من 
يفوضه.( 184
إن النموذج السوداين للصريفة اإلسالمية كفكر وأيدلوجية وأسس 
متميز، ومل ينل حظه من الدراسة والشهرة، والتوظيف أقرب لصورة 
الصريفة اإلسالمية التي قدمناها يف املبحث األول، وميكن اعتامدها 
أصالً رشعياً للقانون حسب فهم النصوص منفصال عن فكرة الشارع، 
وعن فرض فكر أي تيار ديني والقبول بالتنوع، واعتباره تفاصيل 
داخل دائرة، أي ما دام هناك أصل رشعي لرأي معتمد فال ينكر، 
ويجب التعامل معه عىل أساس تفاصيل داخل دائرة، وأنه من باب 
الخالف يف التفاصيل الذي ال يفسد للود قضية.
إن وحدة النظام املرصيف وعدم قبول التنوع من الصعب تطبيقها 
عمليا، وستقف الدولة حيالها يف مفرتق طرق، وتكون أمام خيارين 
ال ثالث لهام، إما جعل القانون حربا عىل ورق، وال يخفى أثر هذا 
عىل مصري الصريفة اإلسالمية يف ليبيا، أو رضب النظام املرصيف الليبي 
يف العمق، وال يخفى أثر هذا عىل االقتصاد الليبي، هذا إذا سمح به 
رشكاء ليبيا يف اتخاذ القرار، وال ميكن تجاهل دورهم، ويف هذه الحالة 
نصل للنتيجة السابقة، هي قتل مرشوع الصريفة اإلسالمية يف املهد.
خامسا: تطبيق املصارف للقانون وأثره
إن السؤال الذي يطرح هل قامت املصارف بتطبيق القانون، وما أثر 
تطبيقه عىل املصارف، وما موقف املوظفني من القانون وهل حقق 
القانون األهداف التي وضع من أجلها؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت 
أجرينا دراسة ميدانية، واخرتنا ثالثة مناذج من املصارف العاملة 
يف ليبيا، وحاولنا مراعاة تنوع مراكز هذه املصارف، والنامذج التي 
وقع عليها االختيار للدراسة هي مرصف الجمهورية، ومرصف شامل 
أفريقيا، ومرصف الواحة.
إن التنوع يف اختيار هذه املصارف يتمثل يف أن مرصف الجمهورية 
أفضل املصارف من حيث املركز املايل يف ليبيا، وفروعه تكاد تغطي 
الرتاب الليبي، وأنه أول مرصف بدأ بتطبيق الصريفة اإلسالمية يف 
ليبيا، أما مرصف شامل أفريقيا فجاء اختياره باعتباره أول مرصف 
مارس الصريفة اإلسالمية يف ليبيا زاوج بني الجانب الفني والعلمي، 
فأول فريق علمي متعدد التخصصات شكل إلعداد برنامج متكامل 
للصريفة اإلسالمية كان يف شامل أفريقيا، وأما مرصف الواحة فيعد 
منوذجا للمصارف محدودة االنتشار يف ليبيا.
من خالل مناقشة أبرز الشخصيات يف هذه املصارف نلخص موقف 
املصارف من القانون وحدود تطبيقه وأثره عىل املصارف يف النقاط 
التالية: 
-اقترص تطبيق املصارف للقانون عىل إيقاف التعامل بالفائدة 
عىل الًدين بجميع صوره مع األشخاص الطبيعية من تاريخ صدور 
القانون، وأما األشخاص االعتبارية اعتبارا من 2015/1/1م، واختلفت 
صورة تطبيق اإليقاف من مرصف ملرصف، ففي حني طبقت بعض 
املصارف اإليقاف حقيقة وصورة مل تطبقه مصارف أخرى إال صورة.
-إذا كان القانون رقم 1 يعني التحول للصريفة اإلسالمية فلم يتحول 
أي مرصف إال مرصف الجمهورية عىل مستوى القرار اإلداري فقط، 
أي أن املصارف مل تطبق القانون رقم 1 عمليا يف هذه الجزئية.
-أهم سمة للصريفة اإلسالمية يف املجال املرصيف التقليدي واملتعلق 
مبوضوع القانون رقم 1 وهو الفائدة القرض الحسن، والبديل الوحيد 
من البدائل اإلسالمية الذي تناوله القانون بالتفصيل، إال أنه مل يتجاوز 
نصوص القانون.
-أعىل معدل بني هذه املصارف يف توظيف السيولة املسموح بها، وما 
يطلق عليها السيولة املخصصة للتوظيف بعد صدور القانون رقم 
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املساهم رشيكاً فال ربا بني الطرفني، وكذلك لو اعتمدنا رأي املالكية 
أصالً رشعياً لرشعية السلف مبنفعة إذا كان اإلنسان غري مالك للامل 
وأن له عليه والية فقط، فأقل ما يقال يف أموال املصارف أن مجلس 
اإلدارة والعاملني باملرصف ال ميتلكون املال وأن لهم والية عىل املال، 
ومن له عليه والية يجوز له وفقا لرأي املالكية السلف بزيادة 
بضوابطه180.
ال نريد اإلطالة، ولكن إذا اعتمدنا اآلراء السابقة، واستبعدنا القرض 
الحسن، والقرض السكني للمحتاجني خاصة أين الخالف بني املصارف 
التقليدية والصريفة اإلسالمية فيام يتعلق بالفائدة، وهذه اآلراء ال 
تخالف نصوص القانون، أي أن القانون مل يلزمنا باتباع رأي بعينه 
من آراء الفقهاء، والفقرة الوحيدة التي تثري إشكالية يف القانون، هي 
صدر املادة األوىل التي أخرنا الحديث عنها إىل الفقرة الثانية من هذا 
البحث.
إذا أجزنا للمصارف الفائدة مع العقود املربمة مع املساهمني، 
باعتبار املساهم رشيكاً يف أموال املرصف، وأجزنا الفائدة يف التعامل 
مع الدول الغربية عىل اعتبار أنها دار حرب وال ربا يف دار الحرب 
وفقا للمعتمد عند األحناف، وأجزنا الزيادة يف القرض باعتبار أن 
املرصف له والية عىل املال، وذلك استنادا عىل رأي املالكية، والذي 
رسخه قول الباجي بقوله: “أن ما ال يجوز لإلنسان يف مال نفسه من 
االرتفاق فإنه يجوز له يف مال ييل عليه كالسلف بزيادة”،181 ويف 
مجال بيع املرابحة بصوره املختلفة، واملشاركات األمر أكرث سعة، فأين 
الخالف بني املرصف اإلسالمي، والتقليدي يف نطاق القانون، ويقرتب 
النظام التقليدي من النظام املرصيف اإلسالمي بتبني مجامع الفقه 
اإلسالمي رشكات التأمني التكافيل بديالً لرشكات التأمني التجارية، 
وذلك للتخفيف من مخاطر التمويل املرصيف، كام أن بعض هيئات 
الرقابة الرشعية للمصارف اإلسالمية أجازت إعادة التأمني عن طريق 
الرشكات التجارية إذا دعت الحاجة، وذلك لعدم وجود رشكات إعادة 
تأمني تكافيل، إذا كان األمر عىل هذا النحو من التقارب، فلامذا 
هذا العداء، والحرب من طرف الفكر التقليدي للصريفة اإلسالمية 
املطروحة يف ليبيا التي تبناها املؤمتر الوطني الليبي مبقتىض القانون 
رقم 1.
إن الصورة يف الواقع تختلف عن العرض السابق، وهو سبب الرفض 
للصريفة اإلسالمية املطروحة، وبدعوى أنها يف وقت غري مناسب، 
ولشدة خطرها عىل اقتصاد الدولة، ويسندهم يف هذا فشل تجارب 
الدول العربية غري السودان وعىل مدار ما يزيد عن أربعني سنة يف 
التحول الكامل فيام يتعلق مبسألة الربا، وهو ما نوضحه يف املبحث 
الثاين من هذا البحث.
الفقرة الثانية: تداعيات الواقع الليبي عىل القانون رقم 1
إن الصريفة اإلسالمية مبثابة سلعة، فال بد من مراعاة ثقافة املستهلك 
لهذه السلعة، وأيدلوجيته الفكرية، وال يكفي وجود أصل رشعي 
معتمد لفعالية النظام املرصيف املطروح، بل البد من وضع األرضية 
له، وذلك من خالل إقناع الشارع، خاصة الطرف املستهدف والفعال، 
وعليه فإن واقع املجتمع، وأيدلوجيته عنرص مهم من عنارص الصريفة 
ونجاحها، وما يهدد القانون محل الدراسة هو تداعيات الواقع الليبي 
وليس األفكار التي تبناها، وال عدم استجابته للتطور االقتصادي، وال 
متطلبات املرحلة، وهذا العبء عىل مناذج الصريفة اإلسالمية تعاين 
منه كل الدول العربية، وال أكون متجنيا إن قلت بأن الواقع هو 
العائق األسايس أمام االندماج بني النظام التقليدي، والنظام اإلسالمي، 
فيام يتعلق مبسألة الربا.
إذا كانت نصوص القانون اتسمت بالعمومية، ومبا يسمح بالتنوع 
يف النظام االقتصادي، كام أن تويل الدولة مسألة اإلقراض الحسن، 
وتكاليفه ضيق الهوة بني النظام التقليدي، والنظام اإلسالمي للعمل 
املرصيف فيام يخص مسألة الربا فأين اإلشكالية، وملإذا هذا التنافر 
بني أنصار الفكر التقليدي ودعاته ألي سبب كان، وأنصار الصريفة 
اإلسالمية ودعاتها.
هذا التساؤل يعززه واقع الدول العربية واإلسالمية التي سبقتنا يف 
محاوالت أسلمة النظام املرصيف، هذا الواقع الذي يظهر أن الدول 
العربية باستثناء السودان التي خاضت هذه التجربة منذ ما يزيد 
عىل أربعني سنة فشلت حتى يومنا هذا يف تطبيق وحدة النظام، 
هل نحن يف ظروف أفضل، من جميع الجوانب، هل نحن االفضل 
واألكرث تقدما يف الوطن العريب، هل نحن األكرث استقاللية عن الغرب 
يف الوطن العريب؟
كل هذه التساؤالت لو فكرنا فيها بعقل تنتهي إىل عدم إمكانية 
تطبيق النظام الواحد يف مجال العمل املرصيف، ووفقا للرؤية 
املطروحة، ورضورة وجود مصارف منهجها تقليدي، ولكن ليس لعدم 
صالحية الرشيعة.
إذا مل يكن لعجز الرشيعة، فام السبب، وإىل أي مدي ميكن معالجته 
يف ليبيا، والتغلب عليه؟
أعتقد أن عدم تطبيق وحدة النظام )النظام االسالمي الخايل من الربا 
متاما( يف مجال املصارف يف الدول العربية يعود لعدة أسباب أهمها، 
االرتباط بالعامل وآثاره فيام يتعلق بالتعامل املرصيف، وعجز الصورة 
املقدمة للصورة اإلسالمية عن مالحقة التطور االقتصادي، وهذا 
سبب إثارة اإلشكالية حول الصريفة اإلسالمية، والرتدد يف قبول البدائل 
اإلسالمية، ويزداد الرفض لهذه البدائل بتطور النظام املرصيف، وعليه 
فإن العجز ال ينسب للرشيعة، بل لفهم الرشيعة، وهو األقرب.
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وال متويل املرشوعات الصغرية، وال دعم الزراعة، وغريها من املوارد، 
وداللة نصوص املادة عىل هذه األحكام من وجوه متعددة، أهمها: 
- إن استقاللية الذمة املالية، والشخصية االعتبارية لصندوق اإلقراض 
الحسن تعني استقالله عن املصارف التجارية، واملتخصصة.
- إيجاد صندوق لإلقراض الحسن يعني تخصيص جهة اإلقراض 
الحسن من حيث املبدأ، وهذا إعفاء للمصارف التجارية، واملتخصصة 
من اإلقراض الحسن عىل سبيل اإللزام.
- جعل دعم الدولة ومؤسساتها أهم موارد الصندوق يحدد الغرض 
من اإلقراض الحسن، وعادة ما تخرج األغراض االستثامرية، واإلسكان، 
ودعم الزراعة، فاالستثامر من اختصاص متويل املصارف التجارية، 
ومتويل السكن، والزراعة من اختصاص املصارف املتخصصة، والدليل 
عىل هذا أن لجان الصريفة اإلسالمية التي يعد هذا القانون من أهم 
أدلة عملها تعمل وفق هذا الفهم لدور صندوق اإلقراض الحسن، 
والغرض من اإلقراض الحسن.
إن قيام القانون بفصل نظام اإلقراض الحسن عن النظام املرصيف كان 
اتجاها حسنا ويعفي املصارف التجارية من القيام بأعباء اجتامعية 
التدخل يف صميم عملها، فإقراض الطبقات املعرسة يف املجتمع 
ومساعدة فئة الشباب مثال عىل حل مشاكل الحياة املالية والزواج 
ليست من مهام املصارف التجارية املوكول بها إدارة األموال وتحقيق 
األرباح. إن إخراج مسائل القرض الحسن من دائرة اختصاص 
املصارف التجارية كان ميكن ان يكون بداية حسنة لتطوير نظام 
املصارف وجعلها تركز اهتاممها يف متنية أموال املودعني عن طريق 
الدخول يف العمليات املرصفية املختلفة ولكن مسلك املرشع يف املادة 
الثانية جاء مفاجئا بالنص عىل منع الفوائد عىل جميع املعامالت 
املرصفية وهو ما سنتناوله يف النقطة التالية. 
الفكرة الثانية: وحدة النظام املرصيف
 تدل نصوص القانون عىل منع الربا يف كل املعامالت املرصفية، وإن 
مدت نطاق العمل بالنظام املرصيف الحايل فيام يتعلق بالربا مع 
األشخاص املعنوية إىل 2015/1/1م.
إن هذا الحكم يعني وحدة النظام املرصيف فيام يتعلق بالربا من 
عدمه، وهذا من حيث املبدأ ولو نظريا عىل األقل رفض للنظام 
املرصيف السائد، وهو ما يطلق عليه النظام التقليدي، وهذه الفكرة 
ال تحتاج إلعامل فكر، أو بيان للنصوص، فال اجتهاد كام يقال مع 
رصاحة النص.
إن النظرة األوىل لظاهر نصوص القانون توحي بإنهاء نظام مرصيف 
متكامل، وهذا ال يقبله الكثري بني ساعة وضحاها، ولو نظرنا لألمر 
من زاوية أخرى، وهي ما حدود الخالف بني النظام املرصيف اإلسالمي 
والتقليدي فيام يتعلق بالربا من عدمه، ويف إطار النظام القانوين 
الذي رسمه القانون، وتعاملنا مع الوضع وفق منهج اإلسالم يف النظام 
االقتصادي خصوصا، واملعامالت والعادات عموما، لتبني لنا خطأ 
التوجه الذي تبناه املرشع باإللغاء الكامل لكل زيادة أو فائدة عىل 
التعامالت املرصفية.
إن ما تؤكده الوقائع التاريخية، وما نقلته لنا مصادر تاريخ الترشيع 
اإلسالمي عن املنهج الذي اتبعه الرسول صىل الله عليه وسلم يف 
تطبيق نصوص القرآن وبيانها عىل أن الرسول صىل الله عليه وسلم 
مل يرفض كل ما وجد من عادات ومعامالت كانت سائدة قبل 
اإلسالم، بل أقر منها ما وافق ضوابط اإلسالم، ومعايريه، ورفض ما 
خالف الضوابط الرشعية، وليكن هذا منهجنا مع املصارف التقليدية، 
ولندع اإلخوة أهل الفكر التقليدي، وأنصاره ألي سبب كان لحوار 
نحدد من خالله حدود الخالف، ونحاول عالجها، وليكونوا داعمني 
لنا يف مرشوعنا، فهم ميلكون من الخربة العملية ما يكون عونا لنا 
يف معالجة بعض نقاط االختالف، وما بها قد نستطيع معه تضييق 
الهوة، مبا يحقق مصالح الجميع، ونبتعد عن الحكم عىل اآلخر من 
خالل السامع، ولعل يف هذه الورقة املتواضعة التي جاءت عىل عجل 
ما يضع حجر األساس للتحاور، بديال ملنهج من ليس معي، فهو 
ضدي.
بعيدا عن فهم عموم املواطنني للصريفة اإلسالمية، وفكرة أن املرشوع 
قول واحد، ما عداه غري رشعي، واعتامد مبدأ قبول الخالف، وأنه 
من باب التنوع، والذي أقره اإلسالم، وأنه ال يفسد للود قضية نحاول 
تحديد النقاط التي ال ميكن أن تتفق فيها الصريفة اإلسالمية، والفكر 
التقليدي، لعل هذا يساهم يف تضييق الفجوة، وقد نصل لصورة 
مشرتكة نسبيا.
إن أهم معضلة أمام املصارف التقليدية فيام يتعلق بالربا هي 
القرض الحسن، وهذه خرجت من دائرة النزاع، حيث تبنت الدولة 
اإلقراض الحسن، وأعفت الدولة املصارف التقليدية من تبعاته، 
فلم يبق إال عقود التمويل االستثامري، واإلسكان، واألخري خرج من 
مجال املصارف التجارية، حيث أسندت هذه املهمة ملرصف االدخار 
واالستثامر العقاري.
إن تبني مبدأ التنوع يف الفقه اإلسالمي يحد من تداعيات وحدة 
النظام بني الصريفة اإلسالمية، واملصارف التقليدية فيام يتعلق مبسألة 
الربا يف عقود التمويل االستثامري، حيث إن اتساع اآلراء يف الفقه 
اإلسالمي يصل لدرجة هي أقرب الزدواجية النظام منها لوحدة 
النظام، فمثال لو أخذنا برأي األحناف يف أنه ال ربا بني الرشيك 
ورشكته179، فإن تطبيق هذه الرأي عىل عقود التمويل بني املرصف 
واملساهمني ال ربا فيها، وكذلك إذا دخل املرصف مع العميل غري 
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واالعتبارية، ويبطل بطالنا مطلقا كل مايرتتب عىل هذه املعامالت 
من فوائد ربوية ظاهرة أو مسترتة، ويعد من قبيل الفائدة املسترتة 
كل عمولة أو منفعة مهام كان نوعها يشرنطها الدائن، إذا ثبت أن 
هذه العمولة أو املنفعة ال تقابلها منفعة أو خدمة حقيقة مرشوعة 
يكون الدائن قد أداها.175 
إن نص هذه املادة يتعارض رصاحة، بل يلغي نصوص القوانني 
السابقة التي تجيز للمصارف التجارية اإلقراض بفائدة، ونشري 
هنا إىل نص املادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن 
املصارف، والتي تختص ببيان اختصاصات مرصف ليبيا املركزي، حيث 
تشري هذه املادة إىل أن املرصف املركزي هو من يقوم بتحديد سعر 
الفائدة حسب طبيعة هذه القروض وآجالها.176
رابعا: وضوح النص: 
إن القانون رقم 1 لسنة 2013 ال يعد نصوصا قانونية صدرت ضمن 
نظام قانوين يكمل بعضه بعضا، ويرسي عليه ما يرسي عىل هذه 
املنظومة من قواعد التفسري ومنهجيته، والعالقة بني الترشيعات، 
بل ميثل انتقاال من نظام لنظام جديد و يختلف النظام الجديد 
يف أسسه، وقاعدته الفقهية ومنهجيته ومصادره، والحكم عىل 
وضوح النص من عدمه يقتيض التفكري فيه يف ظل النظام الجديد 
وخصوصيته، وهذه الفكرة أربكت العاملني به، وأوقعت من قام 
بإصداره يف مختنق يعد أهم معوقات تطبيق هذا القانون، وفاعليته 
وعالقته بالترشيعات األخرى، عليه نتناول مسألة وضوح نصوص هذا 
القانون يف ظل املنظومة التي يعود لها القانون، وذلك لتنبيه الجهات 
املختصة يف املستقبل إىل وضع هذه النقطة يف االعتبار إذا كانت 
هناك جدية لتبني النظام اإلسالمي يف النظام القانوين عموما واملرصيف 
عىل وجه الخصوص.
إن الحكم عىل وضوح نصوص هذا القانون يكون من خالل األفكار 
التي تضمنها ووفقا للقاعدة الفقهية التي يعود لها هذا القانون 
وهي الفقه اإلسالمي، فقد جاءت نصوص القانون مخترصة وأنشأت 
أحكاما عامة دون تفصيل، ومل تقم السلطة املصدرة باإلحالة إىل 
مذكرات شارحة أو أحكام تفصيلية ويبقى املرجع الوحيد يف تفسري 
نصوص القانون هو الرجوع إىل أحكام الفقه االسالمي يف مسائل 
الربا والقرض بتشعباته املختلفة، هذا األمر أربك العاملني باملصارف 
وجعل من تطبيق نصوص هذا القانون أمرا يف غاية الصعوبة. 
الفقرة األوىل: أهم األفكار التي اعتمدها القانون ألسلمة النظام 
املرصيف الليبي
إن أسلمة النظام القانوين بشكل عام، كان يجب أن تتم من خالل 
نصوص الدستور، وتضمينه نصوصا تضمن تحقيق منهجها القانوين 
يف بناء الدولة، والكل يجمع أن األسس ونقطة االنطالق تكون من 
خالل الدستور، والسؤال الذي يطرح ملإذا مل ترتك مسألة تغيري 
النظام املرصيف إىل تلك املرحلة، ويف هذا السياق ال مجال لقبول 
القول باألولوية، فال أعتقد أن خطر الربا، أو أولويته الرشعية تقتيض 
التعجيل به، ومتيز مركزه عن الحدود مثال، فلو رجعنا إىل نصوص 
القرآن والسنة نجد أن تخليص املعامالت من الربا تأخر مثال عن 
الحدود، بل إن الصحابة رصحوا بأن آيات تحريم الربا هي آخر ما 
نزل من القرآن، ولهذا مل تنل حظها من البيان من الرسول صىل الله 
عليه وسلم كغريها من تفاصيل األحكام العملية، ال أريد اإلطالة يف 
هذا املوضوع، وأعتقد أن طيات البحث تحوي شيئا من البيان عن 
هذه املسألة، وقد تتضمن اإلجابة عن بعض هذه التساؤالت، ونبني 
يف هذه الفقرة أهم األسس التي تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2013 
م بشأن منع املعامالت الربوية، وذلك من خالل نصوص القانون.
نصوص القانون املتعلقة باألسس: 
تنص املادة )1( عىل أن “مينع التعامل بالفوائد الدائنة واملدينة 
يف جميع املعامالت املدنية والتجارية التي تجري بني األشخاص 
الطبيعية واالعتبارية، ويبطل بطالنا مطلقا كل ما يرتتب عىل هذه 
املعامالت من فوائد ربوية ظاهرة، أو مسترتة. ويعترب من قبل 
الفوائد الربوية املسترتة كل عمولة أو منفعة مهام كان نوعها 
يشرتطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو املنفعة ال تقابلها 
منفعة، أو خدمة حقيقية مرشوعة يكون الدائن قد أداها”.177 
وتنص املادة )4( عىل أن “ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق يسمى 
صندوق “اإلقراض الحسن “يتمتع بالشخصية االعتبارية، والذمة 
املالية املستقلة، ويصدر نظامه األسايس وتحدد موارده نوعا وكام، 
وأوجه اإلقراض ورشوطه بقرار من مجلس إدارة مرصف ليبيا املركزي، 
ويخضع إلرشافه، ورقابته، عىل أن يكون من ضمن موارده مساهامت 
الدولة ومؤسساتها”.178
وتقوم األحكام التي دلت عليها النصوص السابقة عىل فكرتني 
أساسيتني، أولهام، أن القرض الحسن استثناء، وليس أصال، وثانيهام أن 
وحدة النظام املرصيف من حيث إلغاء الفوائد الربوية متاما، ونحاول 
ابراز هاتني الفكرتني وفق النصوص، وبرصف النظر عن الظروف، ثم 
نبني األصل الرشعي للفكرتني، ونحاول توضيح وجهة نظرنا يف نصوص 
هذا القانون مبعزل عن صدر املادة األوىل، ولو مؤقتا، وذلك ألنها 
مثرية للجدل، وتطرح عدة تساؤالت، ومحلها الفقرة الثانية من هذا 
البحث.
الفكرة األوىل: اإلقراض الحسن
يدل نص املادة الرابعة من هذا القانون عىل أن اإلقراض الحسن 
استثناء، وهو لسد الحاجات األساسية، ولتفريج الكرب، وإغاثة 
امللهوف، وال يدخل يف هذا قروض االستثامر، وال قروض السكن، 
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تنتهي لعدم إمكانية التحول الكامل يف الوقت الحايل عىل األقل171.
رابعا: موقف املؤمتر الوطني: 
يتضح من خالل قراءة محرض جلسة املؤمتر بخصوص القانون علو 
صوت املنادين بإصدار القانون، وانحرص أساس إقرار القانون يف 
ترسيخ الهوية اإلسالمية والجانب العقدي، واقترص دور املعرتضني 
عىل الجانب الفني، ومحاولتهم منع إصدار القانون يف املرحلة 
الحالية بحجة أن تنفيذه من قبل الجهات االعتبارية سيتأخر.
أوال: الحاجة إىل هذا القانون:172
إن الرجوع ملحارض اجتامع املؤمتر الوطني التي نوقش فيها القانون 
وأقر فيها تشري عىل أنه جاء رغبة يف ترسيخ الهوية اإلسالمية ورضورة 
الرجوع ألحكام اإلسالم، وتحقيق الهوية اإلسالمية للشعب الليبي، 
وأن األمر يتعلق بتحقيق الهوية وال ينظر له من خالل الربح 
والخسارة أو من خالل الجدوى االقتصادية املرتتبة عىل إصدار 
القانون أو مدى نجاح أو القدرة عىل تحقيق التوافق بني القانون 
و الرضورات املرصفية واملالية، وال مجال هنا للحديث عن معالجة 
معوقات التنمية وال الحوكمة الرشيدة، وقد ظهر من خالل النقاش 
واملذكرات الصادرة من الجهات ذات العالقة التي أشار لها أعضاء 
املؤمتر الوطني من خالل مناقشاتهم يف جلسة إقرار القانون )أهمها 
دار اإلفتاء-مرصف ليبيا املركزي- وزارة األوقاف( اختالف وجهات 
النظر داخل املؤمتر الوطني بشأن إصدار هذا القانون يف هذه 
املرحلة، إال أن سيطرة التيار اإلسالمي يف املؤمتر الوطني وردة فعل 
الشارع حيال الترشيعات السائدة فرتة النظام السابق وتداعياتها، 
والفكرة العامة املشوهة لدى الكثريىن عن الصريفة اإلسالمية 
ساهمت يف دفع أعضاء املؤمتر إلقرار هذا القانون، واعتربت الفرتة 
املمنوحة للمصارف للتحول كافية ملعالجة العقبات.
ثانيا: أساس الرشعية: 
إن قانون تحريم الفائدة تطبيق للهوية اإلسالمية، وتحديد ملكانة 
الرشيعة يف الدستور، وهذه مسألة دستورية يجب أال ترتك للسلطة 
الترشيعة، واإلعالن الدستوري ال يصلح أن يكون أساسا لقانون 
تحريم الفائدة لسببني: 
أولهام: أن مصطلح الرشيعة اإلسالمية ال يعني رضورة أن ترشيعات 
املصارف التقليدية غري دستورية، وقد اختلفت آراء علامء القانون 
الدستوري يف داللة هذا املصطلح، حيث ساد يف ظل هذا الوضع 
الدستوري يف كثري من الدول اإلسالمية النظام املرصيف التقليدي، ومل 
يدفع بعدم دستورية الترشيعات املرصفية يف هذه الدول،173وهذا 
سبب رفض أنصار التيار اإلسالمي يف ليبيا هذا املصطلح. 
ثانيهام: أن تبني الرشيعة اإلسالمية مصدراً لكل الترشيعات ال يعني 
رضورة رفض كل الترشيعات النافذة مبجرد صدور نفاذ الدستور، ألن 
تحديد الرشعية من عدمها يحتاج لدراسة وتشكيل لجان مختصة 
لدراسة هذه الترشيعات174. فقبول اإلعالن الدستوري أصل دستوري 
لقانون تحريم الربا ال يربر صدور قانون تحريم الفائدة يف هذه 
املرحلة.
ثالثا: تجانس القانون مع الترشيعات ذات العالقة: 
ميكن اإلشارة إىل أهم القوانني التي تتداخل والقانون رقم 1 لسنة 
2013 وهي القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن املصارف والقانون 
رقم 46 لسنة 2012م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2005 والذي 
أضاف فصال خاصا بالصريفة اإلسالمية يضع أسس املنتجات املرصفية 
اإلسالمية التي يجوز للمصارف تقدميها يف ليبيا، ويظهر عدم التجانس 
بني القانون رقم 1 لسنة 2013م والترشيعات املنظمة للنظام املرصيف 
يف ليبيا واملشار إليها بداية هذه الفقرة واضحا من حيث رغبة 
املرشع الواضحة يف تحريم الفائدة وفقا لنصوص القانون رقم 1 
بشأن تحريم الفائدة وإرساء نظام مرصيف جديد قائم عىل الصريفة 
اإلسالمية الخالية من الربا متاما وإلغاء كل نظام سابق. إن هذا 
املسلك للمرشع بوقف التعامل بأي فائدة مرصفية، وإن كان توجها 
طموحا، إال أنه مل يضع سياسة وبدائل حقيقية لتجنب انهيار النظام 
املرصيف، وخالف املعمول به يف السوابق العربية واإلسالمية التي 
سعت إىل إنشاء نظام مواز أو مختلط لتجنب تبعات انهيار النظام 
املرصيف التقليدي يف حال وقف التعامل بأي فائدة مرصفية. 
إن قانون تحريم الفائدة ميثل أهم نقاط التقاطع بني النظام املرصيف 
التقليدي السائد والنظام املرصيف اإلسالمي بالصورة املطروحة عىل 
الساحة الليبية، ويف كل الدول العربية ما عدا السودان، ومجال 
بروز هذا الفارق هو املصارف، وال تجانس بني النظام املرصيف 
التقليدي واإلسالمي، ويرسي عىل النظام املرصيف يف غري الفائدة 
القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن املصارف، والقانون رقم 46 لسنة 
2012م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2005، وإضافة فصل خاص 
باملصارف اإلسالمية، والقانون األول يعود للنظام املرصيف التقليدي، 
والثاين للنظام املختلط، أي النظام املرصيف اإلسالمي يف ظل النظام 
التقليدي، وال تجانس بني النظام القانوين الذي يعود له القانون رقم 
1 والترشيعات النافذة، وأهمها القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن 
املصارف وتعديالته.
إن نصوص القانون رقم 1 لسنة 2013م يهدم األساس الذي قام عليه 
النظام املرصيف التقليدي يف ليبيا وفقا ألحكام قانون املصارف رقم 
1 لسنة 2005، فنص املادة األوىل من قانون منع الفوائد الربوية 
ينص رصاحة عىل منع التعامل بالفوائد الدائنة واملدينة يف جميع 
املعامالت املدنية والتجارية التي تجري بني األشخاص الطبيعية 
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إىل بساطة املجتمع الليبي الذي كانت تعمه األمية، وخلو البالد من 
التيارات السياسية والفكرية ذات الخلفية الدينية والثقافية املختلفة.
شهد دور الرشيعة اإلسالمية يف الترشيع يف ليبيا تطورا كبريا بعد 
وصول العقيد القذايف للسلطة والذي استهل عهذه  بتشكيل 
لجان ملوامئة الترشيعات مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتبع هذه 
الخطوة إصدار عدد من الترشيعات التي استمدت أحكامها من 
الرشيعة اإلسالمية كقوانني الحدود الرشعية166 وقانون القصاص 
والدية167 وتعديل القانون املدين بتحريم التعامل بالفوائد الربوية 
بني األشخاص الطبيعيني،168 ولكنها أبقت التعامل بهذه الفوائد بني 
الجهات االعتبارية وبني الجهات االعتبارية واألشخاص الطبيعيني. 
هذا املسلك يف االبقاء عىل الفوائد املرصفية كان دامئا محل استهجان 
من عموم الليبيني وما انفكت توصيات مؤمتر الشعب العام تدعو إىل 
إلغاء الفوائد عن القروض السكنية خصوصا واستجابة لهذه الدعوة 
صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 2005م. 
وما إن سقط النظام، حتى تعالت الدعوات بإعطاء الرشيعة 
اإلسالمية دورا أكرب يف الترشيعات الوطنية وظهر ذلك جليا يف كلمة 
رئيس املجلس االنتقايل مبارشة عقب إعالن سقوط نظام القذايف 
والسيطرة عىل العاصمة طرابلس بإلغاء القيد عىل تعدد الزوجات. 
وبعد انتخاب املؤمتر الوطني الذي شهد حضورا واضحا ألعضاء التيار 
اإلسالمي، وعودة دار اإلفتاء إىل مامرسة دورها بعد طول غياب، 
تعالت الدعوات برضورة جعل الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس إن 
مل يكن الوحيد للترشيع يف ليبيا وإلغاء ما يخالف أحكامها وهذا ما 
سنتعرض له الحقا.
منهجية البحث: 
اتبعت الورقة منهجية بحث تقوم عىل دراسة نصوص القانون وفقا 
ألسئلة البحث املعدة لهذا املرشوع واملتمثلة يف إخضاع القانون لعدد 
من االختبارات املحددة املتعلقة بآلية إصداره و األسباب التي دعت 
إىل إصداره والصياغة القانونية لنصوصه ومدى وضوح النصوص 
وإمكانية تطبيقه عىل أرض الواقع وأخريا اإلشكاليات التي يثريها 
تطبيقه عمليا، ونظرا الرتباط هذا القانون بأحكام الفقه اإلسالمي 
املتعلقة بالقرض والربا فقد شملت الدراسة متحيص القانون وفقا 
لهذه األحكام واإلشارة إىل بعض التجارب السابقة لدول عربية قي 
مجال الصريفة اإلسالمية. لقد سعى الباحثان إىل تبيان الظروف التي 
صاحبت إصدار القانون وتبيان اآلثار املرتتبة عىل تطبيقه وإلزام 
املصارف الوطنيه بأحكامه وذلك من خالل إجراء املقابالت مع أعضاء 
املؤمتر الوطني العام وأعضاء بعض اللجان ذات العالقة بالصريفة 
اإلسالمية وكذلك رؤساء بعض املصارف التجارية املعنيني بإنفاذ 
نصوص هذا القانون. 
من خالل دراسة املراحل التي صدر فيها القانون والتحاور مع من 
كان قريبا من مصادر القرار نسجل املالحظات التالية عىل مراحل 
صدور القانون والظروف التي صاحبته، ونجملها يف النقاط التالية: 
أوال: موقف مرصف ليبيا املركزي2
انقسم املرصف بخصوص التحول للصريفة اإلسالمية عموما وإصدار 
قانون بالخصوص يف هذه املرحلة إىل ثالثة فرق: 
الفريق األول: يرى رضورة التحول للصريفة اإلسالمية فورا واإلرساع 
بإصدار قانون بالخصوص، وذلك ملا تقتضيه الهوية اإلسالمية للشعب 
الليبي، وبرصف النظر عن الخسائر واألرباح والتنمية والحوكمة 
الرشيدة.
الفريق الثاين: يرى أن التحول للصريفة اإلسالمية هدف كل مسلم، 
ومن أولوياتنا، إال أن املرحلة ال تقتضيها، فالتحول يحتاج ملنظومة 
كاملة، والدخول فيها اآلن مخاطرة، وفرص فشلها أكرث، وفشلها يعني 
قتل للصريفة اإلسالمية يف مهدها.
الفريق الثالث: يرى أن أسلمة النظام املرصيف يف ظل املنظومة 
االقتصادية الحديثة وبالرؤية املطروحة هدم للقطاع املرصيف، وغري 
ممكنة، وخري دليل وضع الدول العربية بشكل عام، ومنها من تبني 
الصريفة اإلسالمية ضمن املنظومة املرصفية التقليدية منذ عقود من 
الزمن، كالسعودية واألردن.
يف ظل هذا االنقسام اكتفى مرصف ليبيا املركزي بتقديم رؤيته 
الفنية دون حسم أمره بالتحول وعدمه وتقديم مرشوع قانون 
للتحول، واستعداده لتقديم املشورة إذا طلبت الجهات املكلفة 
بإعداد القانون ذلك169.
ثانيا: موقف دار اإلفتاء ووزارة األوقاف: 
إن دار اإلفتاء ووزارة األوقاف من أهم الداعمني لصدور القانون 
فورا، وإن كانت دار اإلفتاء مل تقدم مقرتحا بالقانون. وقد عملت 
دار اإلفتاء عىل العمل إلصدار هذا القانون من خالل اقناع أعضاء 
املؤمتر بالتصويت لصالح مرشوع القانون، وسارت وزارة األوقاف يف 
فلكها170.
ثالثا: موقف املصارف التجارية: 
ميكن القول بأن هناك تخوفا عاما من قبل العاملني باملصارف 
التجارية من صدور هذا القانون بالصورة املطروحة، فهناك اتفاق 
عام من العاملني باملصارف التجارية عىل عدم إمكانية تطبيق التحول 
الكامل عىل األقل يف الوقت الحايل، والذي كان يتداول بني العاملني 
أن إصدار هذا القانون يضع املصارف أمام خيارات صعبة، كلها 
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الفوائد الربوية    
ضو بو غرارة ونارص الغيطة8
متهيد 
يف مرحلة التحول التي تشهدها بالدنا تثور إشكاليات عديدة، يف 
مقدمتها تعديل الترشيعات مبا يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية، 
ومل تكن ليبيا بدعا يف هذا األمر، فاملطالبة بجعل الرشيعة اإلسالمية 
مصدرا للترشيع مطلب الشعوب العربية واإلسالمية، ولعل النظام 
املرصيف يشكل التحدي األبرز للمرشع يف موامئته ألحكام الرشيعة 
اإلسالمية، وتربز الخطورة من الدور الذي تلعبه املصارف يف بناء 
الدولة، إذ متثل املصارف عصب االقتصاد الحديث، ودور االقتصاد يف 
بناء الدولة أوضح من أن يبني، ويعد ضغط الشارع، وتنوع الثقافات 
الدينية قيدا عىل حرية الجهات املختصة يف التوفيق بني األسس 
الرشعية، واملعايري العاملية.
إن وضع نظام مرصيف يواكب النظام املرصيف العاملي ويحقق مطلب 
الشعب الليبي يف التنمية ويف ذات الوقت يراعي الخصوصية 
الدينية والثقافية للشعب الليبي يشكل التحدي األكرب أمام املرشعني 
واملسؤولني عن صياغة الدستور وراسمي السياسات العامة. إن هذا 
الهدف يحتاج لفرتة تنضج فيها الفكرة، وتعالج فيها العقبات العملية 
والفكرية والقانونية، ويتحقق فيها التوافق بني أطياف املجتمع.
واملتابع للشأن الليبي منذ سقوط النظام السابق يالحظ التحديات 
التي واكبت املرحلة االنتقالية وعملية بناء الدولة ومؤوسساتها. 
فباإلضافة إىل التحديات األمنية واالقتصادية يعد االنشقاق السيايس 
واأليدلوجي بني مكونات الشعب الليبي التحدي األكرب واألخطر يف 
مسرية التحول نحو بناء دولة القانون واملؤسسات. فعىل الرغم من 
نجاح الليبني يف عدد من االستحقاقات االنتقالية ومنها مثال، سالسة 
انتقال السلطة من املجلس االنتقايل إىل املؤمتر الوطني العام الذي 
جرى انتخابه يف عملية انتخابية حازت عىل اإلعجاب واإلشادة )من 
قبل عدد من املراقبني واملهتمني بالشأن الليبي(، وكذلك انتخاب 
لجنة الدستور فإن مثة تجاذبات ورصاعات أظهرت عميق الخالفات 
وكثريا ماهددت بالتاثري عىل املسار االنتقايل برمته. وعىل الرغم 
من أن مسالة صياغة الدستور وتحديد املسائل املتعلقة بالهوية 
الدينية والثقافية واللغوية للدولة الليبية هي مسائل موكولة إىل 
الهيئة الدستورية املنتخبة والتي يتعني عليها ان تقدم مرشوعها إىل 
ضو بوغرارة هو أستاذ مشارك الرشيعة اإلسالمية بكلية القانون بجامعة   8
طرابلس.
انصر الغيطة هو حماضر بقسم القانون الدويل العام بكلية القانون جبامعة 
الزيتونة. 
الشعب الليبي يف استفتاء شامل للموافقة عليها أو تعديلها فإن األمر 
مل يكن كذلك، فقد استُِبق الدستور بإصدار عدد من القوانني التي 
مررت استجابة العتبارات سياسية لفريق سيايس معني أو بناء عىل 
اعتقادات فكرية ألطراف معينة. 
إن قيام السلطة الترشيعية العادية باستباق العملية الدستورية 
النهائية بإصدار عدد من القوانني وعىل عجل يثري التساؤل عن سالمة 
العملية الترشيعية التي أدت إىل إصدار هذه الترشيعات ويدعو إىل 
تفحص ليس فقط عملية الترشيع واإلصدار بل وأيضا تفحص هذه 
الترشيعات  وتقوميها من الناحية املوضوعية، وحيث إن هذا الربنامج 
يهدف إىل تقويم ترشيعات مابعد السابع عرش من فرباير يف ليبيا 
فقد رأينا أن القانون الصادر عن املؤمتر الوطني العام بشأن إلغاء 
الفوائد الربوية جدير بالدراسة وذلك ألهميته من الناحية الواقعية 
االقتصادية و كذلك لرأينا أن هذا القانون طُرح بشكل مترسع دون 
سابق دراسة أو متحيص ما أدى إىل إحداث مشاكل عملية لألشخاص 
املوكول لهم تطبيق هذا القانون. 
إن الحكم عىل هذا القانون يتطلب اإلجابة عن عدد من التساؤالت 
وأهم هذه التساؤالت: ما األساس الدافع لالستعجال بإصدار هذا 
القانون، وقدر الحاجة له؟، وباعتباره ترشيعا فرعيا ما األساس 
الدستوري له؟، ومدى تجانسه مع املنظومة الترشيعية النافذة يف 
املجال املرصيف بشكل خاص، ويف غريه بشكل عام؟، وما مدى قابلية 
هذا القانون للتطبيق يف ظل الواقع الليبي؟، وهل أمكن تطبيقه، 
وهل حقق الهدف من ترشيعه؟
قبل اإلجابة عن هذه األسئلة نقدما ملخصا للتنظيم القانوين ملسألة 
الفوائد البنكية خالل فرتة حكم القذايف وماقبلها، قبل أن نتعرض 
للمرحلة االنتقالية التي صدر فيها القانون والظروف التي صاحبت 
صدوره.
التنظيم القانوين لنظام الفوائد يف ليبيا منذ االستقالل: 
بعد استقالل ليبيبا عام 1951 ووضع دستور البالد وسن القوانني 
املدنية والجنائية وغريها يظهر للمتابع أن الرشيعة اإلسالمية مل تكن 
مركز اهتامم املرشع وانعكس ذلك يف وجود أحكام كثرية تتعارض 
وأحكام الرشيعة اإلسالمية سواء عىل مستوى الترشيعات الجنائية أو 
املدنية، فعىل سبيل املثال مل تكن للحدود الرشعية إشارة يف القوانني 
العقابية بل إن عددا من املامرسات املخالفة للرشيعة كرشب الخمر 
والعالقات الجنسية خارج إطار الزوجية مل تكن أفعاال يعاقب عليها 
القانون، أما عىل صعيد الترشيعات املدنية والتجارية واملالية فلم 
يكن مثة تقييد للتعامل بالفوائد املرصفية بجميع أشكالها، ولعل 
مرد ذلك إىل أن الدولة الوليدة عمدت إىل استرياد جل ترشيعاتها 
و قوانينها جاهزة من دول أخرى. كذلك ميكن أن يعزى هذا األمر 
69
سؤال البحث الرئيس: هل حقق الترشيع أهدافه ؟ هل كان مثالياً 
بالنظر اىل معايري التقويم العاملية ؟.كام يتوجب علىنا التوصية بركائز 
توجيهية للسياسة الترشيعية التي يجب تبنيها عند التصدي لهذا 
السلوك املشني املعيق للتنمية، وإعادة بناء الدولة.
وبصدد اإلجابة عن أسئلة البحث، نؤكد عىل أن البحث التقوميي 
لهذا الترشيع منذ كونه فكرة إىل لحظة كتابة هذه النتيجة، يبني 
لنا بوضوح فشله يف تحقيق أهدافه؛ فهو مل يساهم يف تغيري نظرة 
املجتمع النتهاكات املتعلقة بالعنف الجنيس، تلك النظرة امللزمة  
بالتكتم عىل االنتهاكات، واملوجبة بعدم اإلقرار بحدوثها أصالً، 
باعتبارها إحدى املحرمات االجتامعية، بل إن مالبسات صدوره عىل 
هيئة قرار وزاري، كانت نتيجة للفجوة الثقافية، وااليدلوجية، بني 
السلطة الترشيعية، والتنفيذية وقت سنه. كام تبني عدم موافقته 
للمعايري العاملية التي يجب أن يتقيد بها واضعوا الترشيع عند 
سنه، سواء من حيث عدم فعاليته، أو كفاءته، أو تجانسه مع بقية 
الترشيعات يف املنظومة الجنائية، أو يف منظومة العدالة االنتقالية. 
وبصدد التوصية الواجب تقدميها للمرشع الليبي فيام يخص 
مالحقة الجناة مرتكبي هذا الفعل الشائن، وجوب ضامن إجراء 
تحقيقات شاملة تؤدي إىل مقاضاة مرتكب جرمية الحرب املتمثلة 
يف العنف الجنيس يف البالد، مع األخذ بعني االعتبار أن املعاملة 
الجنائية ملرتكب االعتداء الجنيس زمن حرب التحرير، تعد اختصاصاً 
أصيالً للقانون الجنايئ الليبي، من خالل املحاكم الوطنية املختصة، 
وهو ما يستوجب إصالح شامل لقطاعي األمن، والعدالة يف ليبيا، 
لضامن مواجهة الجاين بجزاء جنايئ رادع، وشديد، مبا يناسب خطورة 
الجرمية، والنزعة اإلجرامية لدى املجرم، وذلك من خالل إضفاء 
التكييف القانوين الحقيقي، والصحيح عىل الفعل، ومطابقته للنموذج 
التجرميي األمثل، من بني النامذج املنصوص عليها يف الترشيع الجنايئ 
الليبي، وذلك باالقتداء باملصلحة املحمية معياراً، وليكن نص املادة 
203 عقوبات التي مفادها: ”يعاقب باإلعدام كل من يرتكب  فعالً 
غايته إثارة حرب أهلية يف البالد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو 
السعي للفرقة بني مواطني الجمهورية العربية الليبية “، حيث أن 
النص املقرر للجزاء عن الفعل يف القانون الجنايئ الليبي الحايل، غري 
كاٍف لتحقيق الشعور بالرضا، والعدالة لدى الضحية، وذويها ولدى 
الجامعة الليبية بآرسها، كام يجب العمل عىل إدخال جرمية العنف 
الجنيس زمن الحرب والنزاعات املسلحة ملدونة القانون الجنايئ، 
بحيث تصبح مواجهة هذا الفعل مسؤولية الدولة، مدّعمة بالقانون 
الدويل، الذي يسند قوانينها، ويوفر لها آليات تطبيق خارجية إضافية.
أما فيام يخص حامية ضحايا هذا السلوك: فيجب العمل عىل تقديم 
الجرب العادل للضحايا، عام لحق بهم من أذى، وتقديم املساعدة 
املستدامة، وباألخص الرعاية الطبية، والدعم النفيس، كام يجب 
الرتكيز عىل مواجهة النبذ االجتامعي؛ ليس بإخفاء الحقيقة، والتكتم 
عليها، بل بالعمل عىل تغيري الثقافة االجتامعية، باتجاه تغيري النظرة 
النمطية السلبية للمرأة، ومكافحة وصمة العار التي يدمغ بها ضحايا 
هذا النوع من اإلجرام، وذلك من خالل عقد لجان مصالحة، لبناء 
الثقة، والسلم املدين واالجتامعي، ومن خالل عقد مؤمتر وطني، 
يعقد فوق االقليم الليبي؛ حول العنف الجنيس أثناء الحرب، عىل 
أن يجمع يف حضوره بني، ممثلني عن الحكومة، وشخصيات دينية، 
وخرباء قانونيني، وممثلني عن الجمعيات الخريىة، وشخصيات من 
املجتمع املدين، باإلضافة لدعوة عامة، لكل من لديه استعداد من 
الضحايا، والشهود 
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هل حقق مرشوع القانون الهدف املرجو منه، حني صدر يف شكل 
القرار الوزاري ؟ 
تفصح ديباجة املرشوع عن هدف القانون املزمع اصداره: 
1. إجراء املعالجات الالزمة للفظائع التي ارتكبت خالل حقبة القذايف 
وأبان حرب التحرير وما ترتب عليها من نتائج.
2. اعرتافاً بضحايا ظلمت ومل تنل أي حق من الرعاية أسوة بالفئات 
األخرى.”
ويجدر بنا اإلقرار بأنه مرشوع مثايل وغري مسبوق، ليس عىل مستوي 
العامل العريب فقط بل عىل املستوى الدويل157  ملا ميثله من اعرتاف 
بحق ضحايا العنف الجنيس وهذا االعرتاف  يؤسس لخطوة مهمة 
يف طريق العدالة االنتقالية، حيث ال ميكن بحال طي صفحة هذه 
االعتداءات، دون إحقاق الحق بشأنها، ومعاقبة مرتكبيها، والتنديد 
باملحرض عليها، ثم إنصاف الضحايا، ورد اعتبارهم، واألخذ بأيديهم 
نحو مستقبل ممكن، وذلك باالعرتاف مبا حدث، كخطوة أساسية، 
تسمح للضحايا ببدء التصالح مع النفس، ومن مثة التصالح مع 
املجتمع 158.
 بيد إن السياسة الترشيعية املثىل ملعاملة ضحايا هذا اإلجرام، هي 
االهتامم بإعادة األمل إىل الضحايا، وحفظ كرامتهم، وجرب الرضر 
الالحق به. وجرب الرضر، يـشمل رد الحق، والتعويض املايل، والرتضية، 
والتأهيل، وتقديم الضامنات بعدم تكرار الجرم، وهي عبارة عن 
تدابري تهدف إىل معالجة الرضر الالحق باألفراد جراء الجرائم املرتكبة 
ضدهم، أو توفري سبل االنتصاف من جراء ذلك. واعتامد نهج يتخذ 
من الضحايا محوراً مركزياً 159. ولكننا سنوجه السؤال املفصيل يف 
هذا املقام: هل تحقق االعرتاف برفض السلطة الترشيعية املنتخبة، 
واملفرتض أنها تعرب عن إرادة الشعب، إلقرار القانون ؟ اإلجابة 
القاطعة النافية تؤكد عدم فاعلىة الترشيع وعدم تحقيقه ألهذافه 
املعلن عنها.
البند الثالث: مستقبل مرشوع قانون املعنفات واملغتصبات: 
لعل النظرة االسترشافية لتصور مستقبل قانون معالجة ضحايا 
العنف الجنيس، تتطلب رصداً للوضع الحايل، وميكن القول بأن 
السلطة التنفيذية قد وجدت يف القرار الوزاري ما ميكنها من الحراك 
التنفيذي؛ خارجياً، بطلب وتلقي املشورة والدعم الدوليني، وداخلياً، 
بإصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون عىل الواقع، ومحاولة 
تفعيل مزاياه، ومنحها فعالً للضحايا، فعىل صعيد املشورة والتعاون 
الدويل، ورد يف التقرير السنوي ملفوض األُمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان، عن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا بتاريخ: 2015/1/12م، 
أن املفوضية قد قدمت املشورة إىل السلطات الليبية، بشأن أفضل 
املامرسات يف إعداد برامج التعويضات وتنفيذها، وعملت مع 
منظامت املجتمع املدين، من أجل تيسري مشاركتها مع املسؤولني، 
فيام يتعلق بالتعويضات، وقدمت املفوضية أيضاً املشورة، بشان 
آلية تظلم فعالة، داخل الرشطة، أو وزارة الصحة، فضالً عن صياغة 
ترشيع يتناول املسألة بصورة شاملة 160. وتم االجتامع مع الفيدرالية 
الدولية لحقوق االنسان  قسم الجندر، ورئيسة بعثة حقوق النساء 
بالربملان الفرنيس، ومندوبة املحكمة الجنائية الدولية، وممثيل بعض 
الدول: كندا، وبريطانيا، وايطاليا، كام أكدت السيدة الوكيل إن 
زينب بانغورا، املمثلة الخاصة لألمني العام، املعنية بالعنف الجنيس 
يف حاالت الرصاع، قد عينت مدعية خاصة مبلف القرار الوزاري، 
املتعلق بضحايا العنف الجنيس يف ليبيا، وعىل صعيد تنفيذي، إداري، 
فقد اتفق مع سفري البعثة الدامئة يف اليونسكو، السيد: سليامن 
الخوجة، لجلب مدربني ايطاليني، إلعداد قاعدة بيانات إحصائية، عىل 
مستوى املستهدفات بالقرار الوزاري161 وعىل صعيد تنفيذي، مايل، 
فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 904 لسنة 2014م، بشأن تنظيم 
صندوق معالجة أوضاع العنف الجنيس، تبعيته حالياً لوزارة العدل، 
ثم ستنقل تبعيته لوزارة الشؤون االجتامعية )املادة 5 من قرار وزير 
العدل (، وتم فُتحت الحسابات للصندوق، سوف يبدأ متويله بهبة 
من وزارة العدل 162 تنفيذاً للفقرة السابعة من املادة الثانية من قرار 
وزارة العدل، ثم تتابع الهبات، والتربعات الوطنية والدولية 163.  
أما عن السؤال الرئيس: هل سرتقى القاعدة القانونية ملستوى 
الترشيع الصادر عن ممثل الشعب، السلطة الترشيعية ذات 
االختصاص األصيل بالترشيع ؟ بهذا الشأن نلمس تفاؤل بعض 
ممثيل السلطة التنفيذية والترشيعية يف ليبيا حالياً، الناتج عن وحدة 
السياسة الترشيعية لديهام، حيث تبدو السيدة وكيل وزير العدل 
عن حقوق اإلنسان، متفائلة جداً، بخصوص مستقبل هذا املرشوع، 
فهي تعمل بصفتها تلك، عىل حث وزارة العدل  إلعادة طرحه 
عىل الربملان ليك يقره كقانون، ومن أسباب تفاؤلها ـ كام رصحت 
ـ أن النائب األول لرئيس الربملان “السيد محمد شعيب “وهو 
محاٍم، قد عمل سابقا وكيالً لوزارة العدل، ولديه خلفية وافية حول 
املوضوع، ويعي جيداً مدى أهمية القانون، ومدى صدقية الوقائع 
التي يعالجها، أما عن السلطة الترشيعية، فقد أكدت السيدة سهام 
رسقيوة عضو الربملان164، عىل أنها قدمت مقرتحاً إىل رئاسة مجلس 
النواب للمطالبة، بإقرار قانون ضحايا العنف الجنيس، ولقد وقع 
عىل هذا املقرتح أكرث من خمسني نائباً ولكن الرئاسة مل تعرض هذا 
املقرتح للمداولة، يف مجلس النواب حتى هذا التاريخ.165
تعقيب ختامي  
بنهاية هذه الورقة البحثية، التي حاولنا من خاللها تقويم منوذج 
هام من الترشيعات الليبية بعد ثورة 17 فرباير 2011م، وهو مرشوع 
قانون معالجة أوضاع املعنفات واملغتصبات، يعن لنا أن نجيب عن 
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الحاالت املامثلة واتخاذ إجراءات بشأن أشخاص من الذكور ممن 
تنطبق عليه م نص الفقرتني) 1ـ 5( من املادة الثانية.
 ومن الجدير باإلشادة أن يُشار إىل إمكانية تطبيق القانون عىل 
الذكور من الضحايا، فحاالت االعتداء الجنيس مل تقترص يف عهد 
الطاغية، وأبان حرب التحرير، عىل النساء فقط ولكن حرصهم يف 
فئة 1، 5 فقط بدون سند طبي، هو أمر غري مقبول، ألنه ال يستند 
إىل معايري موضوعية، فقد يصدق أن يكون الضحية الذكر ممن 
تنطبق عليه م مواصفات الفئة 4 “اإلعاقة الجسيمة الدامئة مثل 
الحروق البالغة من الدرجة األوىل أو التشوهات البليغة للجسم “
سادساً: ندرة منهجية يف البيانات حول الوقائع العنف الجنيس أبان 
حرب التحرير، مام يؤدي اىل صعوبة توثيق االنتهاكات الجنسية 
الواقعة عىل الضحايا وتوصيفها، ملا لها من خصوصية شديدة، 
ومعقدة بحكم القيم، والتقاليد املجتمعية السائدة التي تأيب الخوض 
يف هذه املوضوعات، خوفاً عىل سمعة العائلة وهيبة املدينة من 
العار الذي سيلحق بها لعدة أجيال قادمة، من جهة، ومن جهة ثانية 
ألنه سيعرقل مسرية حياة الضحية الحقاً، فتاة كانت أو متزوجة، 
ويكفي للتدليل عىل هذه الصعوبة، أن نشري إىل أن املدعي العام 
يف املحكمة الجنائية الدولية “أوكامبو “عندما أعلن عن اتهامات 
النظام الليبي بارتكاب جرائم جنسية كأداة حرب، ذيل إعالنه، بأنه 
يف انتظار الدليل، وهذا ما أقرته منظمة العفو الدولية، بالتأكيد عىل 
أن عنارصها مل يتمكنوا من الحصول عىل أدلة دامغة تؤيد ما ذهب 
إليه “أوكامبو “، ويف السياق ذاته يذهب “رشيف البسيوين”، رئيس 
لجنة االمم املتحدة للتحقيق يف خروقات حقوق االنسان يف ليبيا، إىل 
القول: أن فريقه مل يستطع مقابلة إال ضحية واحدة، ولكن األقاويل 
تشري إىل حاالت عديدة 149.
املطلب الثالث: تقويم مرشوع قانون املعنفات واملغتصبات من 
حيث املآل
البند األول: مدى مالمئة إصداره عىل هيئة قرار وزاري من حيث 
الرتاتبية
معلوماً أن القرار الوزاري أقل درجة من الترشيع العادي “القانون 
“، ولعل أهم ما مييزه عنه، أنه صادر عن السلطة التنفيذية، وليس 
السلطة املختصة بإصدار الترشيعات، املنتخبة من الشعب، ويالحظ 
أن القرار الوزاري، محل الدراسة، ليس قراراً بقانون، وذلك لعدم 
توافر رشوط إصدار القرار بقانون”الرضورة أو التفويض “، والقرار 
الوزاري الصادر استنادا عىل قرار رئيس الوزراء، يعد أقل درجة من 
القرار الوزاري الرصيح، يف كونه الئحة تنفيذية لقانون معني، ألن هذا 
األخري يستمد سلطته، وقوته الترشيعية، مبارشة من القانون الذي 
صدر القرار تنفيذا له، ومعلوماً أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء، 
تصدر يف الشؤون اإلدارية، وكذلك يف حال كان موضوع القرار تشرتك 
وزارتان أو أكرث يف تنظيمه، ويجب اإلشارة إىل أن القانون الليبي يأخذ 
باملعيار الشكيل، يف التفرقة بني العمل االداري، والعمل الترشيعي، 
والذي يفرق بينهام، استناداً للسلطة التي أصدرته، فإذا كان العمل 
صادراً عن الربملان فهو ترشيعاً 150 وإذا كان صادراً عن إحدى الهيئات 
اإلدارية، فهو عمٌل أدارٌي، وإن كان صادراً عن السلطة القضائية فهو 
عمٌل قضايٌئ.ويف ظل الوضع التقليدي السائد دستورياً، وفقاً ملبدأ 
الفصل بني السلطات فإن السلطة الترشيعية هي صاحبة الوالية 
العامة، واالختصاص األصيل يف الترشيع.
وقد أجمع الفقه اإلداري الليبي151 عىل أن القرار رقم 119 لسنة 
2014م الصادر عن رئيس الوزراء بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف 
الجنيس، ووفقاً للمعيار الشكيل، يعد عمالً إدارياً خاضعاً للرقابة 
اإلدارية عىل املرشوعية، ويعيبه عدم االختصاص، وهو عيب جسيم؛ 
ألنه اغتصاب للسلطة الترشيعية، وهذا ما يجعله معدوماً، وال قيمة 
له، لصدوره من جهة اإلدارة، وهو ما ال يدخل مطلقاً يف اختصاص 
الوظيفة اإلدارية  152، حيث إنه ينظم موضوعاً ذا أهمية، يتعلق 
باملواطن؛ حقوقه، واجباته، وكرامته. ويحتوى عىل التزامات مالية، 
ملقاة عىل عاتق الخزانة العامة، وهي أمور يجب أن ينظمها عمل 
ترشيعي، يف مرتبة القانون الصادر عن السلطة الترشيعية 153 وال 
يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر مثل هذا الترشيع يف صورة قرار 
أو مرسوم؛ ألنها يجب أن تقترص عىل إصدار القواعد التفصيلية ذات 
الطابع الفني، التي يصعب عىل املرشع البث فيها، أو يضيق وقته 
عن إصدارها 154. 
وإذا أخذنا باملعيار املوضوعي “املادي”لألعامل القانونية، وقلنا 
إنه عمل ترشيعي غري خاضع للرقابة القضائية عىل املرشوعية، 
فهذا يوجب خضوعه للرقابة القضائية عىل الدستورية، ولذلك 
فهو عرضة للطعن فيه بعدم الدستورية؛ ألن املبادئ الدستورية 
يف ليبيا، مستقرة عىل أن يتوىل ممثل الشعب سلطة الترشيع، وقد 
كان االعالن الدستوري الصادر عن املجلس االنتقايل يف 2011/8/3م 
رصيحاً يف املادة 17 منه يف تخصيص املجلس االنتقايل ملهام الترشيع. 
بينام نظمت املادة 26 منه أعامل السلطة التنفيذية “الحكومة 
“وقرصتها يف: إصدار لوائح تنفيذية للقوانني الصادرة عن املجلس 
االنتقايل، وتقديم مرشوعات القوانني التي تعرض عىل املجلس للنظر 
فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً 155.وعىل ذلك فإن قيام السلطة التنفيذية 
بتنظيم أي موضوع خارج عن نطاق اللوائح املستقلة واملتمثلة 
يف: لوائح املرافق العامة ولوائح الضبط االداري، يخالف القواعد 
الدستورية  156.
البند الثاين: تقويم الترشيع من حيث مدى فاعلىته يف صورة قرار 
وزاري  
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املختصة عند اختيارها للعائلة الحاضنة ؟ فاملعيار غامض وغري قابل 
للقياس، وكان يفضل أن يكون املعيار قابالً للتنفيذ، كأن ينص مثالً، 
عىل أن تكون العائلة الحاضنة من العائالت التي قرر االختصايص 
االجتامعي والنفيس أنها صالحة للقيام بحضانة الطفل.
ثانياً: نص املرشوع يف املادة السادسة منه عىل أن “تتويل لجنة 
مختصة وضع قاعدة بيانات إحصائية عىل مستوى ليبيا للمستهدفات 
بهذا القانون “، وهنا يجب التساؤل هل ميكن لهذه اللجنة  وفقاً 
للتشكيل املنصوص عليه يف القانون “من أعضاء الجمعيات 
املتخصصة بهذه الفئة، ومن عمل مبارشة مع هذه الحاالت قبل 
صدور القانون “أن تنجز هذه املهمة ؟ وعىل فرض استعانتها 
مبختصني يف هذا العمل اإلحصايئ والتقني، وإن مل يرش القانون إىل 
جواز ذلك.فيبقى السؤال األكرث أهمية: هل ستنجز اللجنة مهامها 
املوكلة إليها، يف املوعد املحدد قانوناً، يف مدة أقصاها سنتان من 
تاريخ مبارشتها للعمل )م 5 من املرشوع (؟ أرجح أن مهمة دقيقة 
كهذه “قاعدة بيانات إحصائية “وواسعة النطاق “عىل مستوى ليبيا 
“ويف جرمية يصعب اإلفصاح عنها من قبل الضحية وذويها، ويقال 
عنها الكثري من مرسل القول الذي ال يعتد به “االعتداء الجنيس 
أثناء حرب التحرير “، من املستحيل إنجازها يف هذا الزمن، خاصة 
يف ظل كل الظروف املحيطة بالدولة الليبية حكومة وشعباً. ويعن 
لنا مالحظة التذبذب الترشيعي بخصوص املدد القانونية املحددة 
لعمل اللجان املشكلة يف مجال قوانني العدالة االنتقالية؛ فنجدها 
حددت بسنتني يف هذا املرشوع، يف حني تتقلص يف قانون 4 بشان 
مصايب الحرب إىل ستة أشهر قابلة للتمديد ملدة مامثلة، يف حال عدم 
إمتام عملية الحرص) م 6 منه(، بينام متتد يف قانون 29 بشأن العدالة 
االنتقالية إىل أربع السنوات، قابلة للزيادة سنة واحدة إضافية، 
بطلب يقدم للهيئة الترشيعية )م 9 منه ( وال تربير واقعي أو قانوين 
لهذه املدد املتفاوتة، ويف غياب املذكرات االيضاحية لهذه القوانني، 
لن يسعنا إال التنبؤ، بأنها املدة التي رجحها ُمّعد القانون، مالمئة 
إلنجاز مهمة اللجنة املكلفة بحرص الفئة املستهدفة بالقانون، بدون 
أن تكون هناك رؤيا واضحة، أو خطة عامة، ذات مبادئ توجيهية، 
تؤطر العملية الترشيعية للعدالة االنتقالية.
ثالثاً: من بني املهام التي كلف بها مرشوع القانون اللجنة املختصة، 
“التحقق من انطباق املعايري والضوابط املقررة يف أحكام هذا 
املرشوع عىل املستهدفني منه “، والتساؤل البارز يف ذهني عن 
هذه املهمة، يتعلق بكيفية وآلية التحقق من أن املتقدمة هي فعالً 
من البالغات الاليت اختطفن لاللتحاق مبجموعات ضحايا شهوات 
الطاغية وأبنائه ؟ هل يكفي مجرد إقرار الضحية بذلك، أو يلزم سامع 
شهادة ذويها ؟ وما اإلجراء املتبع، حال كانت الضحية قد فقدت 
االتصال والتواصل بذويها ؟ وما معيار ضامن جدية اإلقرار ؟ مبعنى 
ما الضامن من أن تتقدم إحدى النساء بإفادة موثقة بشهادة ذويها 
بأنها اختطفت، يف حني أن واقع األمر أنها التحقت طواعية، طمعاً يف 
الحظوة املادية واملعنوية لدى الطاغية وأبنائه ؟
إذاً وكام أسلفنا سابقاً، معيار الصورة أ من الفئة الثانية من تصنيف 
املرشوع، للمستهدفات به، معيار غامض، غري محدد، ويصعب عىل 
اللجنة التحقق منه، بل ويسهل ادعاؤه. وعىل سبيل املقارنة، نجد 
أن قانون رقم 4 بشأن مصايب حرب التحرير، وضع آلية للتحقق من 
مدى جدارة املنتسب باملنافع، حيث نصت املادة 11 منه: يكون 
إثبات االنتساب للفئة املستفيدة بأحكام هذا القانون، بالكتابة 
املعززة بشهادة الشهود، واليمني الرشعي، ويقع عبء اإلثبات عىل 
املستهدف باالنتساب إليها، بل إن املادة 12 منه، قد قررت جواز 
إسقاط حق االنتساب لفئة مصايب الحرب خالل سنة من تاريخ 
االنتساب، يف حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط واملعايري، ويكون 
ذلك بقرار وزاري مسبب، بناء عىل شكوى أو تظلم يقدم له 
بالخصوص، و ذهبت املادة 15 منه، إىل أبعد من ذلك؛ فقد فرضت 
جزاًء جنائياً “الحبس مدة ال تقل عن سنة مع رد جميع املزايا 
املتحصل عليها “عىل كل من تقدم بطلب االنتساب، إىل الفئة املبينة 
باملادة االوىل من القانون، وقدم األدلة واألسانيد التي ترتب عليها 
قبوله، ثم تبني بصورة قاطعة، أنه غري محق باالنتساب إليها.ورغم 
التحفظ عىل هذه اآللية147 املوضوعة من قبل املرشع يف القانون رقم 
4 بشان مصايب حرب التحرير، فإنها تبقى مؤرشاً عىل سعي املرشع 
إلمكانية تطبيق الترشيع، عىل العكس من مرشوع قانون املعنفات 
واملغتصبات.
رابعاً:  كام كلف واضعو مرشوع القانون اللجنة “بإدراج املستهدفني 
لتلقي امليزات املنصوص عليها يف هذا القانون كلها أو بعضها حسب 
الحاجة لضامن رسية املعلومات املستخدمة يف عملها “، وتعد 
املالحظة األولية عىل هذا البند مالحظة شكلية؛ وهي خلو البند 
من عالمات الرتقيم، مام يرتتب عىل ذلك من مالحظة موضوعية، 
وهي الغموض املتعلق بهذه املهمة؛ فمن جهة يتحدث مرشوع 
القانون عن قاعدة بيانات عىل مستوى ليبيا، ومن جهة أخرى يقرر 
ضامن رسية املعلومات املستخدمة يف عمل اللجنة، وذلك حني يقرر 
إدراج األشخاص املستهدفني لتلقي ميزات القانون “كلها أو بعضها 
“، ولو أخذنا مثاالً: املنفعة املنصوص عليها يف البند الثاين من املادة 
الثالثة؛ والتي تقيض بالرعاية الصحية الجسدية والنفسية للضحية، 
ولزوجها، وألبنائها، ووالديها إن وجدوا، كيف توفق اللجنة يف إدراج 
هؤالء يف قاعدة بياناتها، بدون أن تعرض مبدأ احرتام الخصوصية، 
ورسية املعلومات، لخطر الخرق ؟ وإذا كان مقصود املادة أن اإلدراج 
سيكون حسب الحاجة لضامن الرسية، فكيف سيتلقى غري املدرج 
تلك املزايا ؟
خامساً: أكد مرشوع القانون عىل شمول الرعاية والحامية القانونية 
للذكور رجاال وفتياناً 148: فقد نصت املادة السابعة عىل جواز قبول 
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الخسيسة، عىل بعض نساء املناطق األخرى، بغية أثارة حرب أهلية، 
وبغية تفتيت الوحدة الوطنية، والسعي للتفرقة بني مواطني الدولة 
الليبية، إذاً اتخذت كتائب النظام السابق، وعصابات املرتزقة التي 
تعمل معه، من اغتصاب النساء يف بعض األماكن التي دخلتها 
الكتائب واملرتزقة، وسيلة إلهانة أهايل املناطق الثائرة، واملس 
بكرامتهم، وتعريضهم إىل املزيد من االنتهاكات غري اإلنسانية، من 
خالل طعنهم برشفهم االجتامعي، وإثبات عجزهم عن املواجهة 
وحامية أعراضهم، وبالتايل تعريضهم إىل املزيد من اإلذالل والخضوع 
.144
إذاً وبناء عىل ما تقدم فنحن أمام منوذج قانوين خاص، له بنية 
مختلفة عن النامذج املنصوص عليها يف باب الجرائم ضد األشخاص، 
أو باب الجرائم ضد األخالق؛ فاملصلحة املحمية يف هذا النموذج، 
هي مصلحة عامة، والفعل موجه ضد شخصية الدولة الليبية، وميس 
بأمن الدولة الداخيل، وهو فعل قد ارتكب زمن الحرب، وسيلة من 
الوسائل الحربية، أو القتالية التي يضمن بها إذالل عدوه، وقهره 
والحط من كرامته، حتى يذعن للطرف املعتدي، وهو فعل ذو 
غاية أبعد من النتيجة التي تحققت منه، أال وهي، اغتصاب النساء، 
أو الرجال، أمنا الغاية هي إثارة الحرب األهلية يف البالد، وتفتيت 
الوحدة الوطنية، والسعي للفرقة بني الليبيني145.
وهذا الطرح  يُعد ذو مزايا تحقق العدالة الجنائية واالجتامعية 
معاً: فمن جهة العدالة الجنائية، فال خالف عىل تحققها، من حيث 
أن العقوبة الجسيمة “اإلعدام “ستحقق أهدافها، من ردع خاص، 
وعام، ومن حيث إرضاء حس العدالة لدى الجامعة، وسيحافظ عىل 
املبادئ املستقرة يف القانون الجنايئ التي أهمها “مبدأ الرشعية “وما 
ينبثق عنه “مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية “، ومن جهة العدالة 
االجتامعية، فإن الضحية لن تقف يف ردهات املحاكم مجنياً عليها، يف 
قضية اغتصاب جنيس، وتتعرض لتبعات ذلك، من إحراج اجتامعي.
وأمل نفيس، بل إنها تقف أمام القايض الجنايئ، بصفتها مدعية بالحق 
املدين، ومطالبة بالتعويض عن األرضار التي لحقتها، من جرميته ضد 
أمن الدولة الداخيل.
إذاً سوف يتحقق التوازن بني جسامة الفعل املرتكب الذي استهدف 
مصلحة محمية علىا “مصلحة أمن الدولة “، واتخذ يف سبيل االعتداء 
عليها، وسيلة االعتداء عىل مصلحة محمية أخرى “مصلحة ضحية 
العنف الجنيس  “، وبني مقدار الجزاء، والذي سيكون اإلعدام عن 
االعتداء عىل املصلحة العامة، والتعويض العادل عن االعتداء عىل 
املصلحة الخاصة.
من جهة أخرى، فإن اختيار هذا النموذج القانوين، سيمد نطاق 
الحامية الجنائية، بحيث نتمكن من معاقبة املساهمني يف الجرمية، 
سواء بصفة، متفق، أو مساعد، أو محرض “أي كانت درجة 
التحريض”، ويرسي الحكم، عىل القائد األعىل، مصدر األمر بالفعل 
املجرم، وذلك وفقا للقواعد العامة يف القانون الجنايئ، وباإلضافة 
لذلك، ستطال يد الدولة بالعقوبة الرادعة، إىل مجرد االتفاق عىل 
الجرمية، ولو مل تقم الجرمية محل االتفاق )م 211 ع ل (، وهذا ما 
لن يكون متأتياً، حال اختيارنا لذلك النموذج الضيق، ذي املصلحة 
الخاصة، فغني عن البيان، أن االتفاق الجنايئ مجرم لذاته، ولو مل 
ترتكب الجرائم محل االتفاق، متى كانت الجرائم املتفق عليها، من 
جرائم أمن الدولة، املنصوص عليها يف الفصلني األول والثاين، من 
الباب األول للكتاب الثاين من قانون العقوبات الليبي. 
كام تجدر املالحظة، إن هذا اإلجرام يصح  تكييفه، جرمية دولية ضد 
اإلنسانية، لتوافر أركانها وهذا ما يجعل مرتكبها حقيقاً باملالحقة 
الدولية146. ولذلك يجب العمل عىل إدخال جرمية العنف الجنيس 
زمن الحرب، والنزاعات املسلحة، ملدونة القانون الجنايئ، بحيث 
تصبح مواجهة هذا الفعل، مسؤولية الدولة، مدّعمة بالقانون الدويل، 
الذي يسند قوانينها، ويوفر لها آليات تطبيق خارجية إضافية.
البند الخامس: مدى إمكانية تطبيق مرشوع القانون املتعلق 
باملعنفات واملغتصبات  
أوالً: يعد ما تنظمه املادة الرابعة، مبثابة إطار قانوين لحقوق األطفال 
الناجمني عن ذلك االعتداء الجنيس، وهو من أهم األولويات الجديرة 
بالعناية.
وإن كان من الجدير مالحظة التايل: يف البند األول، أُكيد عىل ضامن 
الحفاظ عىل الهوية الحقيقية لألمهات البيولوجيات لألطفال، وهذا 
اإلجراء واجب ويسري، ولكن كنت أود أن يشري القانون إلمكانية 
التأكد من هوية األب البيولوجي ليثبت له النسب، وذلك يسري 
عملياً، باستخدام تقنية الحمض النووي، وفائدته العملية غنية عن 
البيان، بالنسبة لتحقيق نسب الطفل، كام يعد من الالفت للنظر 
عدم مراعاة الترشيع لحقوق الطفل، خاصة املنصوص عليها يف الفقرة 
األوىل، من املادة السابعة التفاقية حقوق الطفل، املتعلقة بحقه يف 
معرفة أبويه البيولوجيني، وحقه يف أن يعتني به أبواه.ونشيد مبرشوع 
القانون الذي آل إىل قرار وزاري، يف هذا الصدد، ما أورده من آليات 
لحامية حقوق االطفال الناجمني عن فعل االغتصاب زمن الحرب، 
فقد قرر يف الفقرة الثامنة من املادة الثالثة عىل رضورة إنشاء آلية 
قانونية ملنح أطفال املغتصبات من حاالت االغتصاب هوية قانونية، 
مع احرتام خصوصية أمهاتهن البيولوجيات ورسية هوياتهن، مع 
مراعاة أحكام الرشيعة االسالمية، ودون إلحاق وصمة عار اجتامعية 
بهن، أو باألطفال. ويف البند الثاين، اشرتط مرشوع القانون، عىل وزارة 
الحكم املحيل، ومصلحة األحوال املدنية التابعة لها، الحرص عىل 
أن تكون العائلة الحاضنة متالمئة مع بيئة الطفل املحضون، ويعن 
التساؤل حول بيئة املحضون التي ستكون معياراً مقيداً للوزارة 
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اجتامعية ومرشد ديني ومستشار قانوين، والقيام بالتواصل مع 
األهايل، ومساعدتهم عىل تجاوز محنتهم وتوعيتهم وتثقيفهم بحاالت 
بناتهن، وخلق حالة من التضامن اإلنساين الحقيقي بينهم وبني 
بناتهن املغتصبات، ألّن ضحية االغتصاب يف املجتمعات املحافظة 
كاملجتمع الليبي تدفع الثمن مرتني; عند الفشل يف حاميتها، ومرة 
أخرى عند محاسبتها أوالً عىل ما تعرضت له من انتهاك ال إنساين 
ال يد لها فيه. كذلك غابت اإلشارة إىل تأسيس جمعيات خريىة 
ومؤسسات املجتمع املدين تحمل عىل عاتقها دعم أولئك الضحايا 
مادياً ومعنوياً 139.
البند الرابع: السياسة الجنائية ملرشوع قانون املعنفات واملغتصبات
 قامئة املزايا املقدمة للضحايا، ٌذيّلت بإشارة وحيدة ـ وعىل استحياء 
ووجل ـ  إىل مساعدة املغتصبات، يف التتبع القانوين للجناة، والعمل 
عىل تقدميهم للقضاء، علامً بأن جمعيات أهلية ليبية قامت بأنشطة 
يف جمع أدلة، وبراهني، تدين رئيس الوزراء يف النظام السابق 
البغدادي املحمودي، باالنتهاكات التي وقعت لعدد من النساء 
الليبيات، خالل حرب التحرير، وقام النائب العام الليبي بإرسال ملف 
التحقيق، إىل القضاء التونيس، بناء عىل تلك األدلة واالستدالالت. 
عىل الرغم من صعوبة تحديد رقم لحاالت االغتصاب التي وقعت يف 
أثناء حرب التحرير، ألن جرائم الرشف تعترب من الجرائم الحساسة 
يف املجتمع الليبي، فالتحقيق يف هذا املجال، يتم بشكل رسى، ومل 
يذكر أي أسامء فيام أحيل إىل النائب العام الليبي، وتدعي عديد من 
املنظامت الناشطة يف الشؤون االجتامعية، التابعة للمجتمع املدين 
الليبية، حيازة تقارير طبية، تؤكد قيام النظام السابق بالتحريض 
عىل االغتصاب، والتي أقر بها، أيضا، األرسى، واملعتقلون من كتائب 
القذايف140.
وهنا يجدر بنا الوقوف للنظر يف كيفية املساعدة التي تقدمها الدولة 
للضحايا يف التتبع القانوين للجناة وتقدميهم للقضاء ؟ اإلجابة البدهية 
املبدئية عن السؤال هي؛ مواجهة مرتكب هذه الجرمية بالعقوبة 
املقررة يف القانون الجنايئ الليبي. ولكن األمر ليس بهذه السهولة؛ 
فبداية قانون العقوبات الليبي يخلو من نص رصيح يشري إىل الفعل 
الذي ارتكب يف حرب التحرير “العنف الجنيس وقت الحرب “، فهو 
قد نص فقط عىل حاالت االغتصاب التي تقع بدون ظرف الزمن 
وذلك يف املادة )407( عقوبات ليبي.
وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع الليبي ال يعنون حاميته تلك بنص 
“االغتصاب “حيث أطلق عىل الجرمية مسمى “املواقعة “وفرق بني 
أن تقع باإلكراه وأن تقع بالرضا من حيث مقدار الجزاء الجنايئ.
ثم إن اللجوء إىل هذا النص الوحيد يبدو غري مالئم للوقائع التي 
أمامنا سواء من حيث عدم دقة انطباق الركن املادي أو الركن 
املعنوي أو من حيث عدم مالمئة العقوبة وتناسبها مع فداحة الجرم 
وتفصيل ذلك: 
أوالً: عدم دقة انطباق الركن املادي؛ حيث إن أهم عنرص من 
العنارص املادية املوجودة يف الفعل محل البحث، هو الظرف الزماين 
املعني “زمن الحرب “، وهذا الظرف يلقي بظالله عىل الواقعة، 
مام يرفعها إىل مصاف جنايات أمن الدولة، حسب النهج املتبع من 
املرشع الجنايئ.
ثانياً: عدم انطباق الركن املعنوي؛ يالحظ انه باإلضافة إىل القصد 
الجنايئ العام املتطلب لقيام جرمية الواقعة يف نصوص القانون الليبي، 
يتوافر يف سلوك الجرمية محل البحث، قصداً خاصاً، متمثالً يف إثارة 
الحرب األهلية يف البالد، وقصد تفتيت الوحدة الوطنية، وقصد 
الفرقة بني مواطني الدولة الليبية؛ ألنه يف املجتمعات ذات الطابع 
القبيل، مل يفصل بني جسد املرأة، وجسد األرسة، أو القبيلة، أو األمة، 
فبقيت املرأة “حارسة الهوية”، والرشف االجتامعي، ولذلك يكون 
االعتداء عىل جسدها، اعتداًء عىل كل تلك األرسة، أو القبيلة، وحتى 
األمة141.  
ثالثاً: عدم تناسب العقوبة مع فداحة الفعل، فقد حدد املرشع 
الجنايئ الليبي عقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات جزاًء 
عن جرمية املواقعة  142 وجيٌل جداً ضآلة هذا الجزاء، أمام فداحة 
الفعل املرتكب محل البحث، ولذلك فمن املناسب التفكري، عىل 
مستوى السلطة الترشيعية، يف معاقبة الجاين، مرتكب هذا النوع من 
الجرائم، بعقوبة رادعة له، وألمثاله، تريض حس العدالة لدى كافة 
املواطنني الليبيني، بدون أن تصطدم باملبادئ املستقرة يف القانون 
الجنايئ، كاملرشوعية، وعدم الرجعية. ويف هذا الصدد أقرتح تطبيق 
نص املادة 203 عقوبات التي مفادها “يعاقب باإلعدام كل من 
يرتكب  فعالً غايته إثارة حرب أهلية يف البالد، أو تفتيت الوحدة 
الوطنية أو السعي للفرقة بني مواطني الجمهورية العربية الليبية 
“حيث إن الفعل، يتوافر لركنه املادي عنرص زماين غاية يف األهمية 
“زمن الحرب “وهذا الظرف ألقى بظالله عىل الواقعة بحيث جعل 
الفعل موصوماً باإلكراه املادي أو املعنوي عىل أقل تقدير، وجعل 
الفعل متسامً بالعنف، أو التهديد به.أما عن ركنه املعنوي، فإن 
الجاين كان يعلم بكافة عنارص فعله املشني، وكان يرىد النتيجة التي 
تحققت بالفعل، وهي االغتصاب، ولكن، هل كانت هذه غايته 
النهائية أو حتى الحقيقية ؟ بالقطع ال.فالجاين محل البحث، كانت 
غايته األوىل واألخرية، غاية أخرى، وهي ما تسمى يف القانون الجنايئ 
بالقصد الجنايئ الخاص، 143 وهي هنا “نية إثارة الحرب األهلية يف 
البالد “، فغني عن البيان، أن أولئك الجناة، مل تكن النساء هدفاً 
لهم، وإمنا وسيلة من وسائل حربهم، عىل الثائرين من أبناء الشعب 
الليبي، وغني عن البيان ما تعمده مسؤولو النظام السابق، من 
تحريض لبعض أبناء بعض املناطق، عىل شن تلك الهجامت النوعية 
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الخجل، واملخاوف املستمرة 134. 
ولذلك كان من األجدر مبرشوع قانون املعنفات، أن يقتفي أثر 
املرشع الجنايئ، بالنص عىل املرض الذي ال يرجى الشفاء منه، أو 
يحتمل عدم الشفاء منه.
أيضاً يالحظ عدم ذكر مرشوع القانون عىل املعتدى عليها التي 
اجهضت، وأكتفى بذكر التي أنجبت طفالً نجم عن االعتداء عليها، 
وذلك خالفاً ملا نص عليه املرشع الجنايئ، وهو بصدد تعداد النتائج 
املحتملة لإليذاء، وعىل الرغم من أن الوقائع تؤكد أن حاالت 
اإلجهاض التي نجمت عن االعتداءات الجنسية خالل حرب التحرير 
تفوق بكثري حاالت الوالدة 135. 
وجدير بالذكر أن العنف الجنيس يعرف دولياً بأنه يشمل: االغتصاب، 
واالسرتقاق الجنيس، والحمل القرسي، والتعقيم االجباري، والبغاء 
القرسي، املرتكب يف مواجهة النساء، والرجال، وأي شكل آخر من 
أشكال العنف الجنيس الذي ميثل انتهاكا خطريا التفاقيات جنيف 
136. ويتسع مفهوم العنف الجنيس ليشمل: توزيع املنشورات 
اإلباحية، وتصوير العنف الجنيس، والزواج االجباري، وتشويه األعضاء 
التناسلية، واإلذالل الجنيس؛ كاإلجبار عىل التعري يف األماكن العامة، 
كام أن االختبارات الطبية عىل األعضاء التناسلية، والتلقيح، والحمل، 
واإلجهاض بصورة قرسية، يعد عنفاً جنسياً.
وعليه يحبذ أن يراعى عند صياغة القانون املزمع إصداره، النظر 
يف النظام القانوين الليبي برمته، ودراسة ما هو منصوص عليه يف 
القوانني النافذة، يك يصدر الترشيع متسقاً مع كل القوانني يف النظام 
القانوين الليبي، ومتسقاً مع تعريف القانون الدويل للعنف الجنيس.
وأخرياً، نالحظ غياب األثر القانوين املرتتب عىل هذا التقسيم، الوارد 
يف مرشوع قانون املعنفات، فاملادة الثالثة منه، املنظمة للمعاملة 
القانونية االجتامعية لهؤالء الضحايا، مبا يكفل لهن الرعاية الواجبة، 
نصت يف صدرها عىل، “يكون للمعتدى عليهن )بجميع فئاتهن ( 
املشار إليها الحق يف املنافع االتية “.
كام أن القانون مل يرش إىل تشكيل لجان فنية وطبية، لتحديد نسبة 
الرضر، وتصنيف الضحايا إىل الفئات املنصوص عليها يف القانون، عىل 
عكس ما قام به قانون رقم 4 بشأن مصايب الحرب يف املادة الثامنة 
منه.
ويف ختام هذه الفقرة يعن لنا اإلشارة إىل أن واضعي قانون رقم 29 
بشأن العدالة االنتقالية قد تعمدوا عدم االشارة إىل العنف الجنيس 
يف املادة الثالثة منه، وهم بصدد تعريف االنتهاك الجسيم واملمنهج 
والذي عرفته: “هو انتهاك حقوق اإلنسان، من خالل القتل، أو 
االختطاف، أو التعذيب الجسدي، أو مصادرة األموال، أو إتالفها، إذا 
ارتكب نتيجة توجيه أمر، من شخص يترصف بدافع سيايس، وكذلك 
التعدي عىل الحقوق األساسية، بشكل يرتب آثاراً مادية، أو معنوية 
جسيمة.”وعىل الرغم من أن العنف الجنيس يدخل يف هذا املفهوم 
فإن التفصيل الوارد يف املادة يحتم التساؤل عن السياسية الترشيعية 
للمرشع الليبي  إزاء انتهاكات العنف الجنيس ؟ فمن الواضح جداً، 
أن املرشع الليبي ال يرغب يف التطرق مبارشة أو االعرتاف رصاحة 
بهذه االنتهاكات، ولو فعل يف هذه املادة الستغني بقانون العدالة 
االنتقالية عن قانون معالجة ضحايا العنف الجنيس 137.
البند الثالث: مدى كفاءة وجودة الترشيع
تقاس كفاءة الترشيعات بالنظر إىل قدرتها عىل تحقيق املوازنة 
بني التكلفة والجودة، بني التكاليف الناتجة عنه ومدى قدرته عىل 
تحقيق النتائج املرجوة منه عىل املدى القريب والبعيد، مبعنى أخر؛ 
يجب اإلجابة عن التساؤل التايل: هل يفرض نفقات عىل الدولة ؟ 
هل هي نفقات رضورية ؟ هل باإلمكان االستعاضة عن تلك النفقات 
ببدائل أخرى أقل تكلفة ومحققة لألهذاف املبتغاة من سن الترشيع 
؟ 
ويف هذا الصدد نالحظ أن أساس القانون تعويض مادي مبني 
عىل مزايا مالية يف مجملها من بينها: منحة شهرية، تأمني طبي، 
أولوية يف التعيني، أولوية يف الحصول عىل قرض سكني، منح فرصة 
للتدريب والتأهيل العلمي والدراسة بالداخل والخارج، أولوية يف 
رشاء مركوب جديد ويسدد مثنه عىل أقساط مريحة، تخفيض مثن 
تذاكر النقل : املحيل والدويل مبقدار النصف، حصة محددة سنوية 
يف أفواج الحجيج، ولعل بعض هذه املنح الزمة لجرب الرضر الواقع 
عىل الضحية وملساعدتها عىل بدء حياة كرمية من جديد، اال ان بعض 
هذه املزايا ميكن االستغناء عنها بدون ان يؤثر ذلك عىل الهدف 
املرجو تحقيقه من القانون ومبا يخفف األعباء املالية عن الدولة التي 
هي يف أمس الحاجة إىل اتباع سياسة التقشف نتيجة لألزمة املالية 
الواقعة فيها جراء التوتر السيايس واألمني املحيط بالبالد.
مل يسع مرشوع القانون إىل إرساء بنية تحتىة داعمة للرعاية النفسية 
واالجتامعية للضحايا سواء كان ذلك من خالل: تدريب األطباء 
وعلامء النفس عىل التعامل مع هذا النوع الضحايا ويجب أن نؤكد 
عىل أهمية  قيام الضحية بالتحدث بصدق وطالقة واملالحظ أن ذلك 
يعتمد عىل الثقة يف حفاظ املستمع عىل رسية املعلومات سواء عىل 
املستوى الشخيص أو العام  138، أو تغيري السلوك االجتامعي تجاه 
املغتصبات من خالل التوعية االجتامعية.
أو من خالل فتح عيادات اجتامعية ونفسية الستقبالهن ملجرد 
الحديث ملساعدتهن عىل تخطي األزمة النفسية التي سببها الحادث، 
عىل أن تحوي هذه العيادات عىل اختصاصية نفسية واختصاصية 
62
نص املادة 407 ع ل، أي إن االغتصاب الجنيس يقع كلام استعمل 
الجاين يف سبيل تنفيذ جرميته، وسائل القوة الكافية للتغلب عىل 
مقاومة املجني عليها، أو التهديد بالخطر امللجئ، ولذا حكم بتوافر 
اإلكراه إذا كان الجاين قد شهر عىل املجني عليها سكيناً لريغمها عىل 
مواقعتها، وواقعها بالقوة تحت تأثري ذلك التهديد، والعربة يف توفر 
التهديد، مبا يقوم بنفس املجني عليها من اعتقاد، ولو مل يكن كذلك 
يف الواقع  129. 
ومن املعلوم قانوناً، أن القارص ال يعتد برضاه، أو إرادته، فيام يتعلق 
بجرائم االعتداء عىل العرض، بل أن سن القارص قرينة عىل اإلكراه، 
وذهب القانون الجنايئ يف ذلك مذهبا بعيدا، بحيث إنه واستثناء من 
القواعد العامة قىض بعدم جواز االحتجاج بعدم علم سن املجني 
عليه ) م 422( عقوبات ليبي.
وتفصيل ذلك؛ أن املرشع الليبي قد اعترب رضا الصغري الذي مل يتم 
الرابعة عرشة من عمره، يف حكم اإلكراه، ونصت عىل ذلك املادة 
407 ع ل بقولها “وتطبق العقوبة ذاتها عىل من واقع ولو بالرضا 
صغرياً دون الرابعة عرشة أو شخصاً ال يقدر عىل املقاومة ملرض 
يف العقل أو الجسم “، وتحسب سن الصغري بالتقويم امليالدي )م 
13 ع ل (، وإذا كانت السن محققة بشهادة ميالد، أو مستخرج 
من سجالت املواليد، فعىل املحكمة أن تأخذ بتلك الشهادة أو ذاك 
املستخرج، وال تقدير لها يف ذلك، وإال أدى عملها إىل إهدار حجتها 
بدون مربر قانوين 130  
وخالفاً للقواعد القانونية التي تقيض برضورة علم الجاين بكل 
العنارص األساسية يف الواقعة، خاصة تلك التي يرتتب عليها زيادة 
العقوبة “ظروف التشديد املادية “ 131 فإن املرشع قد نص يف املادة 
422ع ل عىل قرينة قانونية غري قابلة إلثبات العكس  ومفادها؛ علم 
الجاين بحقيقة سن املجني عليه الصغري 132.
لذلك نرى أن املرشع قد عجز يف هذه املادة عن إيجاد تعريف 
جامع مانع لفئة النساء املستهدفة بالحامية القانونية؛ فام وقع عىل 
النساء أبان حرب التحرير، هو عنف جسدي بقصد اإليذاء الجسدي 
والنفيس وإن اتخذ شكل االعتداء الجنيس، بينام ما وقع عىل النساء 
وأثناء فرتة حكم الطاغية، كان إجراماً ال أخالقياً منظامً تلبية لرغبات 
ديكتاتور مريض، وإن اتخذ شكل انسياق الضحية برضاها إىل تلك 
املجموعات، فالرضا يف تلك الحالة معدوم، وال يعتد به لوجود اإلكراه 
املادي، متعدد الصور.
رابعاً ـ صنف مرشوع القانون ـ محل البحث ـ يف مادته الثانية 
الضحايا إىل فئات معينة، 
األوىل: فئة املعتدى عليهن.
الثانية: فئة املعتدى عليها ونجم عن االعتداء والدة طفل تقوم 
بإعانته.
الثالثة: فئة املعتدى عليها ولحقها رضر جسيم كاستئصال رحم أو 
عقم أو أمراض أخرى مزمنة 
الرابعة: فئة املصابة بإعاقة جسيمة مثل استئصال الثدي أو تشوهات 
بليغة للجسم 
الخامسة: فئة املصابات باألمراض النفسية الدامئة الناجمة عن 
االعتداء بشكل يعيقهن عن مامرسة السلوك الطبيعي يف املجتمع. “
يالحظ من خالل النص غياب املعيار الدقيق يف هذا التقسيم وآية 
ذلك؛ أن املرشع الجنايئ الليبي حينام قسم جرائم اإليذاء إىل فئات 
حسب الجسامة يف مواده 378 وما بعدها، أقر أن التدرج يبدأ 
من اإليذاء البسيط فالجسيم ثم الخطري، وعّد املرض الذي يعرض 
الجاين للعجز عن القيام باألعامل العادية مدة ال تزيد عن أربعني 
يوماً، أو تعجيل وضع الحامل من نتائج اإليذاء الجسيم، بينام عّدت 
النتائج التالية من اإليذاء الخطري: املرض الذي ال يرجى شفاء منه 
وفقد إحدى الحواس أو أحد األطراف أو األعضاء أو إضعافه إضعافاً 
مستدمياً أو فقد منفعته أو فقد القدرة عىل التناسل أو تشويه يف 
الوجه أو إجهاض للحامل املعتدى عليها.
 إذاً فقد ساوى املرشع الجنايئ الليبي  بني كل صور فقدان أحد 
األطراف أو األعضاء أو مجرد إضعافه ضعفاً مستدمياً، بينام قام 
صائغو مرشوع املعنفات واملغتصبات، بالتفرقة غري املربرة بني 
استئصال الرحم واستئصال الثدي، صحيح أن استئصال الرحم 
سيرتتب عليه عقم دائم، بعكس استئصال الثدي، ولكن مبا إن املجال 
هو بسط الرعاية، وتحقيق العدالة للضحية، فال أقل من أن ينتهج 
النهج ذاته الذي اتخذه املرشع الجنايئ يف مجال أخطر، وهو مجال 
التجريم والعقاب.  
من ناحية أخرى، يصعب عملياً تحديد املصابات باملرض النفيس 
الدائم، حيث يرى كثري من العلامء يف هذا املجال، أن محاولة 
تصنيف األمراض النفسية ال تقوم عىل أساس علمي متني، وإن هذه 
التقسيامت، واألسامء املختلفة لألمراض النفسية إمنا وضعت عىل 
وجه املقاربة لتسهيل الدراسة والبحث133، وتقسم اإلصابات النفسية 
الناجمة عن االعتداء الجنيس زمن الحرب إيل: اإلصابات عىل املدى 
القصري للضحايا، وتشمل مشاعر الخوف، والعجز، واليأس، وعىل 
املدى الطويل إصابات نفسية تشمل االكتئاب، واضطرابات القلق، 
مبا يف ذلك متالزمة ما بعد الصدمة، والعديد من أعراض جسدية، 
استحضار ذكريات املايض، وصعوبة يف إعادة إقامة عالقات حميمة، 
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تنال اعرتاف املجتمع باالنتهاك الذي تعرضت له، وأن تنال اعتذاراً 
مجتمعياً، يتمثل يف محاولة تعويضها عام لحق بها من أذى، باعتباره 
رشطاً الزماً لتحقيق املصالحة الوطنية، وإصالح ذات البني، وترسيخ 
السلم االجتامعي، والتأسيس لدولة الحق، والقانون.
املطلب الثاين: تقويم املرشوع من حيث املحتوى
البند األول: مدى توافق املرشوع مع السياسة العامة للسلطة 
الترشيعية
تتسم السياسة العامة لترشيعات العدالة االنتقالية ما بعد الثورة، 
بطابع إنشاء ترشيعات يف مرتبة  الترشيع العادي ‘‘القانون‘‘، وكلها 
ذات نسق واحد: التعويض املادي، وكأنها تعتمد فكرة أن العدالة 
االنتقالية مادية رصفة  “مالية”.وهذا قصور يف استيعاب مفهوم 
العدالة االنتقالية، وحرص غري موفق ألدواتها، ويلمس ذلك عىل 
سبيل املثال يف: قانون تعويض السجناء السياسيني، قانون الجرحى 
واملصابني. 
ومن جهة أخرى نشدد عىل أهمية تضمني الدستور الليبي املزمع 
إصداره من قبل الهيئة التأسيسية لحق الضحية “أي كان صورة 
االعتداء “يف  االعرتاف، والتعويض املادي واملعنوي، وتكريس أهمية 
مجازاة الجاين وعدم اإلفالت من العقاب.وهذا ما نلمس الحرص 
عليه من خالل مخرجات لجنة الحقوق والحريات والتدابري االنتقالية 
التابعة للهيئة التأسيسية لصياغة املرشوع الدستور الدائم لليبيا، تلك 
املخرجات التي اعتمدت بالجلسة 43 املنعقدة بتاريخ 2014/11/9، 
والتي تعد إرهاصاً قوياً عام ميكن أن يكون عليه دستورنا املقبل 126.
البند الثاين: أهم العيوب التي تعرتي مرشوع القانون من ناحية 
الصياغة الترشيعية.
الصياغة، هي تحويل الفكرة إىل كلمة من خالل اللغة، ويجب، عند 
صياغة التقنني، أن يؤخذ يف عني االعتبار كل من: الشكل واألسلوب 
واملحتوى ليكون قابالً للتطبيق وواضحاً ال مجال لالختالف يف تفسريه. 
ويف هذا الصدد فقد رُصدت العديد من العيوب التي من شأنها أن 
توصم هذا املرشوع: 
أوالً: عنوان املرشوع الدال عىل املستهدفني من القانون، حيث كان يف 
مرشوع القانون “املعنفات واملغتصبات”، بينام صحح مجلس الوزراء 
ذلك وكرس يف قراره مفهوم أوسع: “ضحايا العنف الجنيس”، وليس 
بخاف أن هذا التعريف األخري أشمل ألنه يشمل الذكور املعرضني 
لالعتداءات ذاتها127.
ثانياً: تعريف املستهدفني من مرشوع القانون، حيث كان مقصوراً 
عىل من تعرضن العتداء جنيس أثناء حرب التحرير، وكذلك من 
ضمنوا يف مجموعات ضحايا القذايف خالل فرتة حكمه، مام يعني 
قصوره عن مد نطاق الحامية املدنية، والجنائية للضحايا الواقع 
عليهن العنف الجنيس بعد حرب التحرير128  وهو ما تجنبه صناع 
القرار الوزاري، بإضافة فقرة أخرية للامدة األوىل، نص فيها عىل أن 
يستهدف القرار أي مظامل من الطبيعة ذاتها، حتى نهاية املرحلة 
االنتقالية.ويف إطار املقارنة بالترشيعات ذات العالقة، نالحظ أن 
قانون رقم 29 لسنة بشأن العدالة االنتقالية قد حدد موعد انتهاء 
املرحلة االنتقالية، بانتخاب املجلس الترشيعي بناء عىل الدستور 
الدائم.
ثالثاً: يالحظ عىل املادة األوىل من مرشوع القانون أنها ذكرت يف 
تعريفها للضحايا؛ كل من تعرضت العتداء جسامين فادح، أو اعتداء 
جنيس، أو رشوع يف ذلك، أثناء حرب التحرير، وكذلك من اختطفن 
من البالغات، أو أجربن من القارصات عىل االلتحاق مبجموعات 
ضحايا القذايف، أو أبنائه خالل فرتة حكمه.
ونرى وجود فارق نوعي بني هؤالء وأولئك، سواء من حيث تكيف 
الفعل الواقع عليهن، أو من حيث األثر املادي، والنفيس الذي 
ترتب عليه، مام يوجب التفرقة يف الحكم املرتتب عىل الجرائم 
محل البحث، وتفصيل ذلك؛ أن الفئة األوىل، ضحايا لجرائم حرب 
بال خالف، أو مبفهوم آخر ضحايا عمليات اغتصاب مرتبطة بوقائع 
حربية، أو نزاعات مسلحة محددة، بينام الفئة الثانية ضحايا لجرائم 
نظام سيايس دكتاتوري مريض، أو مبفهوم آخر ضحايا الستعباد جنيس 
مؤسيس، وسيرتتب عىل ذلك االختالف يف الوصف القانوين للجرم، 
تباين يف صور السلوك املنطبق عليها الوصف، و يف النتائج املرتتبة 
عليه، سواء منها املادية، أو املعنوية، مام يستلزم وجود بون شاسع يف 
املعاملة االجتامعية والجنائية. 
والشاهد عىل ذلك من النص ذاته؛ فإذا أتينا عىل كل فئة عىل حدة، 
نلحظ اختالفاً كبرياً بني الضحايا التي تجمعها فئة واحدة، فكيف 
يساوي املرشع، بني االعتداء الجسامين الفادح وبني االعتداء الجنيس 
والرشوع فيه ؟ القاسم املشرتك بني جرمية اإليذاء الجسيم وجرمية 
املواقعة أو الرشوع فيها؛ هو العنف الجسدي والظرف الزمني 
املالبس للسلوك اإلجرامي وهو”أثناء حرب التحرير “، وهذه الفئة 
تختلف اختالفاً شاسعاً عن الفئة األخرى، التي يوجد بينها قاسم 
مشرتك، وهو الظرف الزمني املالبس للوقائع “فرتة حكم الطاغية “، 
والسلوك املجرم هو تكوين مجموعات ضحايا شهوانية للطاغية، أو 
أبنائه، من بالغات مخطوفات، أو قارصات مجبورات.
 وهنا يلزم التعليق عىل هذا الوصف القانوين للضحايا ؛ حيث إنه 
من املسلم به قانوناً أن البالغات ميكن أن يجربن وبدون لجوء 
الجاين للخطف، فقد استقر قضاء املحكمة العليا الليبية عىل إعطاء 
القوة والتهديد أو الخداع، معنى مرادفاً لعدم الرضا، وفقا لرصيح 
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خطة البحث: 
سيعتمد تقويم هذا املرشوع خطة ثالثية املطالب: يُقوم يف املطلب 
األول املرشوع من حيث النشأة، بينام يخصص املطلب الثاين لتقويم 
املرشوع من حيث املحتوى، وأخرياً يتناول مآل املرشوع يف املطلب 
الثالث.
املطلب األول: تقويم املرشوع من حيث النشأة
البند األول: األطراف املؤثرة يف مقرتح املرشوع 
مع تأجج الحرب يف املنطقة الغربية من ليبيا، ابان أحداث 2011م، 
كانت هناك مجموعات من الناشطني الحقوقيني، قابعني عىل الحدود 
الليبية التونسية، وجلهم من املحامني116 وذلك لتقديم املساعدات 
للعائالت النازحة، وللهاربني من النزاع املسلح، فرادي كانوا أم 
جامعات. والحظ أولئك الناشطون أن من بني هؤالء الفارين من 
ليبيا إىل تونس ضحايا قد تعرضوا للعنف الجنيس وأنهم يعانون من 
مشاكل صحية117، واجتامعية118، ومالية119، وحتى إدارية120 بسبب 
هذا االعتداء، ومن هنا بادروا إيل توفري املساعدات الطبية، والنفسية، 
والقانونية لهم، كام وسّهلُوا  إعادة إدماجهم يف املجتمع121.وبعد 
التحرير، وتشكيل الوزرات، حدث أن كلف بعض هؤالء املحامني 
النشطاء حقوقياً بوزارة العدل: وزير ووكيل، ومن ذلك املركز 
السيادي انصب التفكري عىل إيجاد حلول ملشاكل أولئك الضحايا، 
وحيث إن الوضع املايل كان العائق األول أمام الرعاية الصحية، 
الجسدية 122، والنفسية 123، فقد ترجمت املعاناة الواقعية إىل مرشوع 
قانون املعنفات واملغتصبات.
البند الثاين: املصادر التي استلهمت منه مواد املرشوع
بناء عىل تكليف السيد وزير العدل قامت السيدة وكيل وزير العدل 
لحقوق االنسان  بصياغة مواد املرشوع مستلهمة تلك املواد من 
مصدرين اثنني: 
1. رغبات الضحايا املعرب عنها بشكل مبارش، بعد سؤالهن عن 
احتىاجاتهن من الدولة، وما الذي ميكن أن يقدم لهن ملساعدتهن 
عىل تخطى تلك املأساة التي أملت بهن.
2. املزايا املنصوص عليها يف املادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 2013م 
يف شأن تقرير بعض االحكام املتعلقة بذوي االعاقة املستدمية من 
مصايب حرب التحرير، حيث قرر القامئون عىل املرشوع إنه يجب 
معاملة هؤالء الضحايا املعاملة ذاتها التي قررتها الدولة لجرحى 
الحرب، فهن ضحايا حرب مثلهم عىل حد السواء.
البند الثالث: أسباب عرقلة القانون 
بعد عرض املرشوع  من قبل السلطة التنفيذية عىل السلطة 
الترشيعية، وتحديداً قدم إىل اللجنة الترشيعية باملؤمتر الوطني 
العام124، تبني جلياً وجود ميل واضح لدى السلطة الترشيعية إلنكار 
تلك الوقائع واالنتهاكات، وقد حرض للمؤمتر الوطني حينها بعض 
منظامت املجتمع املدين، وعرضوا مطالبهم، برضورة سن القانون، 
وألحوا يف ذلك، بل أن بعض املنظامت الدولية والهيئات الدولية 
أبدت لدى السلطة الترشيعية الرغبة يف اإلرساع يف إصدار القانون، 
كرئيسة الربملان اإليطايل التي أعلنت أنها سوف تحرض جلسة إقرار 
القانون يف املؤمتر، غري أن أعضاء السلطة الترشيعية رفضوا إقراره، 
معلليّـن ذلك؛ بأن القانون يتعارض مع القيم املجتمعية، والدين 
القويم لليبيني، الذي أمر بالتسرت عىل مثل هذه الوقائع، وتعلل 
البعض منهم بأن القانون حال إقراره، سيفتح باباً تدخل منه  بعض 
املنحرفات، بدعوى أنهن اغتصنب بسبب مواقفهن من النظام 
السابق، واشرتط بعض األعضاء مجيء الضحايا بأنفسهن يف جلسة 
من جلسات املؤمتر الوطني العام للمطالبة بإصدار القانون، ليتأكد 
من صحة ادعائهن، وذلك كان املستحيل ذاته، الذي عجز املهتمون 
بإصدار القانون عن تحقيقه، ألنه يتعارض مع مبدأ الرسية املعتمد 
يف نيل ثقة الضحية 125.
البند الرابع: كيف استُعيَض عنه؟ 
بفضل تفهم الوزراء ألهمية مرشوع القانون، وصدق القضية الكامنة 
وراءه، خاصة السيد رئيس الوزراء حينها “السيد زيدان”، قرر مجلس 
الوزراء، اعتامد املرشوع، يف صورة قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 
119 لسنة 2014م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنيس، ثم 
صدر عن وزارة العدل القرار رقم 904 لسنة 2014م بشان تنظيم 
صندوق معالجة أوضاع العنف الجنيس.
إذاً هذا املرشوع قد كشف بجالء وجود اختالف يف السياسة 
الترشيعية التي ترتكز عليها كلتا السلطتني: الترشيعية والتنفيذية يف 
ليبيا وقت عرضه: 2014/2013م.
والسياسة الترشيعية هي الفلسفة التي تؤطر عملية الترشيع بدء 
من اتخاذ القرار بسنه، وتحديد أولويات املجتمع، ويتضح مام سيق 
من شهادات، ومام حدث من مامرسات، أن املؤمتر الوطني كان 
ينتهج سياسة تتبني املفهوم التقليدي للقيم، حيث من األفضل 
الصمت، وعدم اإلشارة اىل االنتهاكات الجنسية التي وقعت عىل 
النساء الليبيات زمن النزاع املسلح، حفاظاً عىل اآلداب العامة، 
والنظام العام، ومراعاة للتقاليد، والعادات التي تحرص عىل التكتم 
عن هذه الوقائع، بينام اتخذت الحكومة، سياسة ترشيعية ذات 
منحى تقدمي تتخذ مفهوما حديثا للقيم، حيث من حق الضحية أن 
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إن موضوع جرائم العنف الجنيس التي ارتكبت أبان حرب التحرير، 
تحديداً تلك االعتداءات الجنسية التي مورست عىل النساء من 
املواطنات الليبيات كأداة من أدوات الحرب، يعد من املوضوعات 
الشائكة، نظراً  لطبيعة املجتمع الليبي الرشقي العريب املسلم 
املحافظ، ومع ذلك فقد تم تناول املوضوع، سواء عىل مستوى 
مؤسسات املجتمع املدين، أم املؤسسات اإلعالمية، أم املنظامت 
الحقوقية، محلية، وأجنبية.110
ويف مرحلة ما بعد القذايف، وجدت الدولة الليبية نفسها أمام هذا 
السلوك الشائن، واملعيق للتنمية والبناء؛ من حيث إعاقته للمصالحة 
الوطنية، وتأثريه عىل النسيج االجتامعي للدولة الليبية؛ نظراً ملا 
سببه من أرضار جسيمة تتعدي الضحية املبارشة إىل أهلها، وقبيلتها.
ومدينتها، فكان عىل القابعني يف سدة الحكم، أن يتصدوا لهذا 
السلوك، بأداة متنع تكراره، وتجرب األرضار التي تسبب فيها.وكانت 
هذه األداة هي وضع ترشيع.
 وعلينا االعرتاف منذ البداية، أن دراسة هذا املرشوع  من املواضيع 
الصعبة عىل املستويات الترشيعية والقضائية والفقهية: فليس 
من السهولة الوصول إىل قانون ترشيعي يغطي كل أولويات هذا 
املوضوع الشائك، ولن يكون يسرياً عىل القضاء إدارة الجلسات، 
والنطق باألحكام بشأن القضايا التي يثريها املوضوع، وأخرياً من 
الشائك عىل الفقه الجنايئ دراسة املوضوع وتحليله، وتقديم 
مقرتحات بشأنه، بالنظر إىل تصادم ذلك مع مبادئ مستقرة يف 
ضمري الجامعة الليبية، ومنعكسة عىل نظامها القانوين برمته111.ومع 
ذلك من الالزم بحث هذا املوضوع؛ للمساهمة الضئيلة يف ترسيخ 
الثقافة القانونية، القامئة عىل مبادئ العدالة الجنائية واحرتام حقوق 
اإلنسان.
أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث يف أهمية املرشوع املزمع تقوميه، فهو عمل 
قانوين يتصدى ملواجهة آثار ظاهرة جنائية، ذات أبعاد اجتامعية 
متعددة. فهو يساهم يف إنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب عىل ارتكاب 
العنف الجنيس يف الحروب والنزاعات هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى، هو يعمل عىل ترسيخ مبدأ تعويض ضحايا هذا االنتهاك 
الجسيم، وتحقيق العدالة للناجني منهم ومساعدتهم
محارض بقسم القانون الجنايئ، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بنغازي.  7
إشكالية البحث 
تكمن املشاكل الفرعية التي يثريها موضوع البحث يف إشكاٍل )نواة( 
تدور حوله جميع تلك املشاكل الفرعية. وهذا اإلشكال )النواة( هو: 
إىل أي مدى يصح القول بأن مرشوع القانون محل البحث والقرار 
الوزاري الصادر بدالً عنه، قادر فعالً عىل نحو فّعال، عىل تحقيق 
الحامية الترشيعية املنشودة لضحايا انتهاكات العنف الجنيس زمن 
الحرب، وتحقيق أهداف العدالة االنتقالية، واملصالحة الوطنية التي 
ينشدها املرشع من إقرار ذلك الترشيع ؟
املنهجية املتبعة يف الدراسة 
سنعتمد عىل املنهج التحلييل النقدي؛ حيث سُنحلل مرشوع القانون 
املتعلق برعاية املغتصبات واملعنفات، ومن ثم نقده لإلجابة عن 
تساؤالت البحث، باستخدام األدوات البحثية التالية: 
أوالً: حيث إن التصدي لعملية الترشيع يلزم توافر معرفة جيدة 
بتاريخ البلد، خاصة تاريخ النظم القانونية فيها، ولذلك أُجريت 
دراسة مسحية مقارنة للترشيعات الليبية ذات العالقة، سواء يف 
ما قبل الثورة، أم ما بعدها ، للوصول إىل التقويم املناسب لهذا 
املرشوع، مثال ذلك: القانون الجنايئ الليبي، خاصة فيام يتعلق 
بجرائم اإليذاء وجرائم االغتصاب، قانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن 
العدالة االنتقالية الصادر يف 2 ديسمرب 2013م 112، قانون رقم 4 
لسنة 2013م يف شأن تقرير بعض االحكام املتعلقة بذوي االعاقة 
املستدمية من مصايب حرب التحرير113، قانون العفو الصادر عن 
املجلس االنتقايل رقم 38 لسنة 2012م الصادر يف 12 مايو 2012م 
114، واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، مثال: اتفاقية 
حقوق الطفل 1990م.115
ثانياً: حيث إن التصدي لتتبع مسار ترشيع ما يلزم معرفة الظروف 
السياسية، واالجتامعية التي كانت وقت التفكري يف سنه، وهوية 
األطراف املؤثرة يف تقنينه، وكيفية اإلجراءات التي اتبعت يك يرى 
النور عىل الهيئة األخرية التي ظهر بها إىل الوجود، ولذلك فقد 
أُّجِريت مقابالت بحثية مع األشخاص ذوي العالقة؟ “القامئني عىل 
صياغته من وزارة العدل، أعضاء من السلطة الترشيعية السابقة 
والحالية” وبعض الخرباء القانونيني، تحديداً: السيدة وكيل وزارة 
العدل عن حقوق االنسان، عضو يف السلطة الترشيعية السابقة 
“املؤمتر الوطني”، عضو يف السلطة الترشيعية الحالية ”الربملان”، 
وكذلك أعضاء هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة بنغازي.
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الظاملة دون تفسري صفة الظلم، مام يتسبب يف إرباك القضاء عند 
تطبيق النص.
كام أن استعامل مصطلــح املصالحة يف أكرث من معنى أدى لغموض 
املعنى، ففي الفقرة 9 من املادة 4 وعنوانها أهداف القانون استعمل 
مصطلح “تحقيق مصالحات مجتمعية”، كام يف الفقرة 5 من املادة 
5 التي تناولت جوانب تحقيق العدالة االنتقالية استعمل مصطلح 
“املصالحة االنتقالية”، أما الفقرة 6 من املادة 8 فقد نصت عىل 
التايل “تنشــئ الهيئــة إدارات متخصصــة منها إدارة التحكيــم 
واملصالحــة وتقــوم علــى الدعــوى إلــى “املصالحــة االنتقالية”. 
وقد تجاوز هذا القانون كل الحدود عندما أنشأ هيئة يف قانون ملا 
يصدر، ومعنى ذلك من الناحية القانونية عدم تنفيذ النص الوارد يف 
القانون 29 لسنة 2013 فقد نصت املادة 28 منه عىل إنشاء هيئة 
مستقلة لرد املظامل العقارية بناء عىل قانون سيصدر بالخصوص.
الخامتة
صياغة الترشيعات صياغة قانونية سليمة يعكس مدى اهتامم 
الدولة وعنايتها بالترشيعات لتحقيق االستقرار والحفاظ عىل األمن. 
الترشيعات إذا كانت واضحة مالمئة ومستقرة فهي تعكس هيبة 
الدولة وسيادتها. وتحصني النص الترشيعي من الغايات السياسية 
وتحقيق املصلحة الخاصة يساعد يف تطبيق القانون بطريقة 
موضوعية عامة ومجردة.
 مسارات العدالة االنتقالية ال تُصدر وال تُستورد، وليست قوالب 
جاهزة توضع يف شكل ترشيع كام ال توجد وصفة سحرية جاهزة 
إلنجاحها فهي مرتبطة بالتطورات والخصوصيات السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للدول واملجتمعات. كام أن طرق 
تطبيقها متعددة، وتختلف من دولة إىل أخرى سواء من الناحية 
املؤسسية أو اإلجرائية. وىف هذا اإلطار، فإنه ميكن لكل دولة يف 
مرحلة االنتقال أن تضع صيغا مؤسسية وإجرائية تتوافق مع ظروفها 
وخصوصياتها االجتامعية والحضارية والثقافية.
 إصدار قانون للعدالة االنتقالية من سلطة ترشيعية منتخبة ال يكفى 
لتحقيق االستقرار السيايس ووضع أسس االنتقال الدميقراطي، فصنع 
ترشيع يتبني بعض آلياتها بشكل ُمتشّدد، ودون مشاورات موسعة 
بشكل يتجاهل حقوق الضحايا، ويستعمل املساءلة واملحاسبة 
عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، واملحاكمة، واملصالحة 
كموضوعات ملساومات سياسية ُمسّخرة لخدمة أجندات سياسية 
عوض تحقيق أهداف العدالة االنتقالية، يؤدي بالرضورة لتحول 
آليات االنتقال السلمي إىل آليات للثأر واالنتقام وتصفية الحسابات. 
عملية االنتقال تستوجب أسس وعنارص عديدة منها: سيادة حكم 
القانون، وفاعلىة مؤسسات الدولة األمنية والقضائية وإجراءات 
الشفافية واملساءلة، ووجود مجتمع مدين فاعل ومستقل، وكفالة 




حدود االختصاص  فهذه الترشيعات تختص بتطبيقها عدة جهات 
فوزارة رعايــة أســر الشــهداء وهي وزارة استحدثت مبقتضــى 
قــرار املجلــس الوطنــي االنتقايل رقــم 184 لســنة 2011 بشــأن 
اعتمــاد الحكومــة االنتقالية، وتختص وفقاً لنص املــادة 5 مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 2012 الخاص بتنظيــم 
الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أســر الشــهداء واملفقوديــن بإدارة 
شؤون الشهداء حيث نصت الفقرة 4لإلرشاف عىل تقديم الدعم 
املعنوي ألرس الشهداء وأشارت الفقرة 5 لإلرشاف عىل تقديم الرعاية 
ألرس الشهداء كالتعلىم والصحة و التدريب، أما الفقرة 6 فنصت عىل 
اختصاصها بوضع اآلليات املناسبة لتوزيع املنح الخاصة وما تقرره 
الوزارة ألرس الشهداء.
كام حددت املادة 7 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة 
االنتقالية اختصاصات هيئة تقيص الحقائق “تنشــأ هيئــة مســتقلة 
تتبــع املؤمتــر الوطنــي العــام تتمتــع بالشــخصية االعتبارية 
والذمــة املاليــة املســتقلة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق 
واملصالحــة ويكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس وتقــوم مبــا يلــي: 
الفقرة -7 البحــث فــي ملــف املفقوديــن واملعتقليــن أو إصدار 
القــرارات املناســبة مــن أجــل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجتــه 
ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان حيــاة كرميــة ألســرهم. الفقرة 
-9إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض املناســب للضحايــا 
بأشــكاله املختلفــة مثــل التعويــض املــادي، أو تخليــد الذكــرى 
أو العالج أو إعــادة التأهيــل وتقديــم الخدمــات االجتامعية 
وتكــون قراراتهــا ذات صفــة ملزمــة. 
كام نصت املادة 24 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن 
العدالة االنتقالية “يحــدد التعويــض بقــرار مــن لجنــة لتقدير 
التعويضات، يعينهــا مجلــس إدارة هيئــة تقيص الحقائق برئاســة 
قــاض وخمســة أعضــاء علــى أن يتــم اعتمــاد القــرار مــن 
الهيئــة.”، ويظل القضاء العادي مختص  بنظر الدعاوى املرفوعة 
امامه فلكل شخص الحق يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي للفصل فـي 
قضايا التعويض من أمثلة ذلك الحكم يف الدعوى رقم 785/2010 
والصادر بتاريخ 2012-12-19م من الدائرة املدنية الثالثة مبحكمة 
استئناف بنغازي حيث قررت املحكمة للمدعيني حقهم فــي مبارشة 
الدعوى بالوسائل املحددة يف قانون املصالحة الوطنية والعدالة 
االنتقالية رقم 17 لسنة 2012م الساري حينذاك. هذا باإلضافة 
الختصاص مجلــس الــوزراء بإصدار الئحة تحــدد ضوابــط صــرف 
التعويــضات وكيفيتها وفقاً لنص املادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 
2012 بشأن تعويض السجناء السياسيني.  كام أنشأ القانون رقم 
29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية صندوق التّعويضات بنصه 
يف املادة 25  عىل “ينشــأ بقــرار مــن املؤمتــر الوطنــي العــام 
صنــدوق يســمى صنــدوق تعويــض الضحايــا) تكــون لــه 
الشــخصية القانونيــة والذمــة املاليــة املســتقلة يتولــى دفــع 
التعويضــات املســتحقة مبوجــب هــذا القانون بعــد انتهــاء 
هيئــة تقصــي الحقائــق مــن أعاملهــا. ويحــدد فــي قــرار 
اإلنشاء مــوارد الصنــدوق وكيفيــة متويلــه ويصــدر بتنظيــم 
الصنــدوق الئحة مــن مجلــس الــوزراء علــى أن تتضمــن 
قواعــد تقديــر التعويــض وطــرق دفعــه ومواعيــده وكيفيتــه. 
ونصت املادة 28 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة 
االنتقالية عىل إنشاء هيئة رد املظامل العقارية “تنشأ هيئة مستقلة 
لرد املظامل العقارية بناء عىل قانون يصدر بالخصوص”.
دقة الصياغة ووضوحها 
يبدو أن املرشع، مل يفلح إىل حد بعيد، يف بلورة قانون متكامل 
األهذاف واآلليات، واضح الغاية و محكم الصياغة، حيث تتسم 
صياغة هذا القانون بالغموض وصعوبة وضع معنى دقيق للكلامت، 
ورداءة صياغة النصوص واالرتباك، وعدم انسجام املصطلحات 
التعبريىة، والعبارات اإلنشائية التي تحتمل أكرث من معنى. ويبدو 
التذبذب االصطالحي واضحا يف اإلشارة إىل هيئة تقيص الحقائق 
يف أكرث من موضع بعناوين مختلفة فتارة يسميها “هيئة تقيص 
الحقائق واملصالحة”وتارة يسميها “هيئة تقيص الحقائق”. كام أن 
عدم االتساق يف منط التعبري نجده متكررا يف اإلشارة للفرتة بني 
1-9-1969 اىل17-2-2011 بفرتة النظام السابق أو العهد السابق 
ويف موقع آخر نظام القذايف. كام أورد املرشع مصطلحي القوانني 
الجائرة والقوانني الظاملة وأعطاهام نفس املعنى. واستعمل املرادفات 
والعبارات الغامضة، ففي املادة األوىل عرفت العدالة االنتقالية 
باستعامل عبارات غامضة “ويشمل مفهوم العدالة االنتقالية يف 
هذا القانون بعض آثار ثورة السابع عرش من فرباير وهي تحديدا 
1( مواقف وأعامل أدت إىل رشخ يف النسيج االجتامعي، و2( أعامل 
كانت رضورية لتحصني الثورة شابتها بعض السلوكيات غري امللتزمة 
مببادئها”. طول هذه الفقرة غري املرقمة، وعدم وضوح املعاين يعيب 
هذا النص، فام املقصود باألعامل وما الفرق بينها وبني املواقف؟ وما 
األعامل الرضورية لتحصني الثورة، كل هذه العبارات امللتبسة تركت 
مجاال واسعا جدا يصعب معه تحديد معنى دقيق للعبارات. 
يبدو هذا واضحا أيضا يف صياغة الهدف الرابع يف املادة الرابعة 
“بث الطأمنينة يف نفوس الناس وإقناعهم بان العدالة قامئة 
وفعالة”الصياغة هنا غامضة وكان من األفضل أن تكون الصياغة 
قانونية وليست إنشائية باإلشارة الرصيحة ل “ضامن سيادة القانون 
“و “ضامن حقوق الضحايا”. 
الفقرة8 من املادة5 املعنونة تحقيق العدالة االنتقالية وردت عبارة 
“شؤون النازحني”ويبدو واضحا أنها فقرة محشورة غري متجانسة مع 
أفكار النص وسياقه، كام قررت الفقرة 1 من املادة 8 إلغاء القوانني 
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القوانني واضحة ومحددة ورصيحة، البد من دراسة مناطق التشابه 
بني مرشوع القانون والقوانني السارية والبحث يف دستورية املرشوع 
والتحقق من وضوح كل نص وعدم تكراره لهذا نتعرض اوالً ملعيار 
الكفاءة والتجانس ثم دقة النص ووضوحه معايري لجودة الصياغة 
الترشيعية
 efficiency الكفاءة
لتقدير كفاءة اآلليات واألدوات املستخدمة يف تحقيق الهدف من 
سن الترشيع البد من قياس تكلفتها باملقارنة مع الفوائد املتوقعة 
منها ومدى عدالة توزيع التكاليف والفوائد بني مجموعات املجتمع 
املختلفة، كام تُدرس آثارها عىل ميزانية الدولة ومواردها البرشية أو 
آثارها عىل العالقات والسلوك االجتامعي واحتامالت عدم تطبقيها أو 
إساءة التطبيق.
نص مرشوع القانون عىل اعتبار الترشيعات التي صدرت معربة عن 
رغبات النظام السابق ترشيعات ملغاة وغري دستورية منذ صياغتها.  
وهو األمر الذي يخالف متاما الهدف املنصوص عليه يف الفقرة 2 
من املادة 4 وهو”الحفاظ عىل السلم األهيل وترسيخه”فتقييد 
األثر الرجعي لقانون بعد صدوره ميكن أن ميس األمن القانوين 
لألشخاص ويزعزع االستقرار القانوين  وكان حرياً باملرشع أن يحقق 
أهداف القانون و حامية األمن القانوين  واستقرار املراكز القانونية 
لألفراد ودراسة إمكانية تعويض كل األطراف املترضرة وأن يوازن 
بني املنافع واألرضار الناشئة عن تطبيق مبدأ املرشوعية.  امللفت 
يف هذا النص انه ابتدع نطاقاً زمنياً جديداً لرسيان اإللغاء وهو 
رسيان اإللغاء من تاريخ “صياغة القانون”! كام أن إلغاء املرشع 
“الترشيعات الظاملة”، دون أن يوضح املقصود بالترشيعات الظاملة 
أو يحددها، والصياغة الرديئة للنص التي يشوبها الغموض عندما 
ينص  “تعترب الغية  وغري دستورية من تاريخ صياغتها “فيها تغول 
عىل وظيفة السلطة القضائية، وقد تؤدي لتقاطع وظيفتي السلطتني 
الترشيعية والقضائية. وإذا كان القانون رقم 4لسنة 1978بشأن 
امللكية العقارية، هو أحد القوانني املقصودة واملستهدفة باإللغاء بأثر 
رجعي، فإنه ويف ظل حالة االحتقان الشديد والعنف وانتشار السالح 
سيؤدي إلغاؤه بالرضورة إىل كارثة أمنية وسيهدد السلم األهيل 
واألمن الوطني.
كام أن تشكيل لجنة قانونية - وفقا لنص املادة 29 املعنونة إلغاء 
بعض قرارات الجنسية، وهو عنوان تحرييض يعكس بعض من روح 
هذا القانون - بقرار من املؤمتر الوطني العام للنظر يف قرارات منح 
الجنسية ومن ثم إمكانية سحبها أو إسقاطها والطعن يف دستوريتها، 
بدون دراسة وموازنة آلثار قرارات السحب عىل املدى القريب 
والبعيد من شأنه أن يلحق أرضارا فادحة بالبنية االجتامعية.  
إن معالجة النظام القانوين وإصالحه يف فرتة نظام القذايف، عن طريق 
إصدار قوانني دون تخطيط أو إدراك للواقع ومعطياته يعكس خلال 
يف الرؤية وحالة من العبث، هناك بديهيات ينطلق منها العمل 
الترشيعي يف أي دولة يسودها القانون، أهمها أن وظيفة الترشيع 
هي إشباع الشعور بالعدالة لدى كل املخاطبني بأحكامه دون 
املفاضلة بينهم.
تجانس القوانني
قانون العدالة االنتقالية قانون شامل يعنى بأوضاع مختلفة منها 
القانونية واالجتامعية والنفسية والسياسية واالقتصادية، ولغرض 
تحقيق أهدافه، ينشئ آليات متعددة يحدد املهام املنوطة بها، 
وفقاً لخطط مدروسة ومنضبطة، منها لتقيص أسباب النزاع وأخرى 
تحدد القضايا محل اختصاصه، وثالثة ملعالجة االنتهاكات. إن إنشاء 
آليات لتحقيق أهداف قانون العدالة االنتقالية يرتب تحديد عالقته 
باملؤسسات والهيئات واللجان ذات العالقة يف كل أجهزة الدولة.
تعددت لجان تقيص الحقائق قبل صدور القانون109، حيث يالحظ 
عدم وجود ضوابط محددة لتحديد اختصاص اللجان وما يدخل 
ضمن اختصاصها وما يخرج عنه، ومل يقم القانون بإلغائها رغم أنها 
نسخ مكررة للجان التي أنشأها، ومل يقم بدمج الهيئات، واملؤسسات 
العامة املكررة واملتداخلة االختصاصات، واملتشابهة املهام للحد من 
البريوقراطية واألعباء املالية. 
تعدد الترشيعات التي تنظم موضوعاً واحداً ال يعد عيبا بذاته إذا 
متكنا من عدم تكرار األحكام، ومن ضامن عدم التعارض والتناقض، 
رغم ما يف ذلك من بعرثة للجهود وتشتت لألحكام بشكل يجعل 
تطبيقها غري دقيق واحتامل التداخل فيام بينها يصبح نتيجة طبيعية، 
من أمثلة ذلك: 
املادة 1 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية 
قررت أن التعويض وجرب الرضر وتخليد الذاكرة هي من آليات 
العدالة االنتقالية، كام خصص الفصل الرابع  من نفس القانـون 
بالكامل للتعويضات، أما املادة 23 فقد نصت عىل “لكل من تعرض 
النتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق اإلنسان الحصول عىل تعويض 
مناسب من الدولـة”، وهو بذلك يتقاطع مع القانون رقم 1 لسنة 
2014 بشأن رعاية أرس الشهذاء واملفقودين بثورة 17 فرباير والقانون 
رقم50  لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيني وقرار مجلس 
الوزراء رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع العنــف 
الجنيس.
وال يقترص التعدد عىل الترشيعات بل ميتد إىل جهات تطبيقها 
التنفيذية والقضائية مام يؤدي إىل تجاوز بعض الجهات الختصاصاتها 
يف تطبيق ترشيع معني أو إهامل تطبيقه بسبب عدم وضوح 
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نص القانون يف مادته الخامسة عىل أن العدالة االنتقالية يف 
ليبيا تقوم عىل تحقيق عدة جوانب منها إصدار قوانني ونصوص 
دستورية تكشف عن عدالة الثورة وعدم عدالة النظام السابق 
وعدم مرشوعية القوانني الظاملة. إال أن الواقع يرسم صورة مختلفة 
متاما. فهذا القانون بتمييزه بني الليبيني من ناحية، وتطبيقه العدالة 
االنتقالية يف إطار قانون العزل السيايس الذي أشري إليه يف الفقرة 
السابعة من املادة 12، يناقض أهداف العدالة االنتقالية ويعرقل 
تحقيق القانون ألهدافه. 
قانون العزل السيايس الصادر عن املؤمتر الوطني العام، قانون 
يعكس الرصاع السيايس داخل أروقة املؤمتر الوطني أُقرت تحت 
تهديد السالح ومحارصة وزاريت العدل والخارجية واقتحاهام من 
قبل امليليشيات  فهو قانون يعاقب بالعزل السيايس بعض من شغل 
مناصب سياسية، إبان نظام القذايف بصورة انتقائية دون أن يرتكن 
إىل معيار موضوعي وباملخالفة ملبدأ املساواة أمام القانون خاصة 
بعد أن فشل واضعوه يف إقرار آلية لتطبيقه، كام استحدث القانون 
عقوبة عن وقائع سابقة عىل صدوره باملخالفة لقاعدة عدم رجعية 
العقوبات، كام أسس الجزاء عىل مجرد صفات وحاالت ال عىل أفعال 
محددة.  كام ينتهك حقوق الفرد املدنية والسياسية وأهم ضامنات 
حقوق اإلنسان كضامن حقه يف الدفاع وحقه يف عدم توقيع العقاب 
عليه دون جرمية مثبتة، فيحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه 
الدستورية، وهو حق التحقيق معه وإصدار حكم قضايئ من محكمة 
قبل إصدار أي عقوبات ضده، كام يهدد هذا القانون مبحو الذاكرة 
املؤسساتية للدولة الليبية باستبعاده لكثري من الخرباء. االستناد عىل 
قانون العزل السيايس يف القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة 
االنتقالية، من شأنه أن يكرس التمييز بني الليبيني بناء عىل معايري 
فضفاضة ال تسمح ببناء دولة عىل أساس حقوق اإلنسان واملواطنة.
كام يشكل القانون يف كثري من نصوصه خرقاً اللتزامات ليبيا 
مبقتىض االتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان107، حيث مل 
يضع الجرائم يف قالبها الصحيح  ومل يسمها مبسمياتها. فاملعاملة 
التميزية التي صممها هذا القانون يف نص املادة األويل منه ونص 
املادة السابعة التي حددت اختصاصات هيئة تقيص الحقائق جاءت 
باملخالفة لتعهدات ليبيا الدولية كدولة طرف يف اتفاقية عدم تقادم 
جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وباملخالفة لتعهداتها 
كدولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم الدول األطراف 
فيها باتخاذ كافة التدابري الداخلية الترشيعية أو غري الترشيعية 
الالزمة ليك يصبح يف اإلمكان القيام وفقاً للقانون الدويل بتسليم 
منفذي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وممثيل سلطة الدولة 
الذين يتسامحون يف ارتكابها، واتخاذ أية تدابري ترشيعية أو غري 
ترشيعية تكون رضورية لكفالة عدم رسيان التقادم أو أي حد آخر 
عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية سواء من حيث املالحقة 
أو من حيث املعاقبة، ولكفالة إلغائه أىن وجد  لضامن رسيان 
نصوصها، كام أن القانون وهيئة تقيص الحقائق التي أنشأها يقرصان 
االنتهاكات الجسيمة عىل فرتة نظام القذايف وبالتايل استبعد القانون 
االنتهاكات التي وقعت من غري النظام السابق والتي تم رصدها 
وتوثيقها من قبل املنظامت الحقوقية الدولية والوطنية ومنظمة 
األمم املتحدة واملنصوص عليها يف بعض القرارات الدولية108. فهل 
نعترب الدولة الليبية غري قادرة أم غري راغبة يف محاكمة مرتكبي 
هذه االنتهاكات والفظائع، وهل يرتب عن هذا انعقاد االختصاص 
للمحكمة الجنائية الدولية مبقتىض الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة، حيث يعترب نافذاً يف مواجهة الدول األطراف وغري األطراف 
يف النظام األسايس. 
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مسار العدالة االنتقالية يف ليبيا ليس باليسري وهو أكرث تعقيدا من 
مسارات وتجارب كثري من الدول التي مرت بتجربة االنتقال، فهناك 
تركة كبرية من االنتهاكات واملظامل يف ليبيا التي رزحت لعقود تحت 
حكم نظام مستبد صادر خاللها الحياة السياسية واملدنية وأضعف 
املؤسسات فاسترشى الفساد وهذا يزيد بالتأكيد من تعقيد ملفات 
العدالة االنتقالية وصعوبتها. باإلضافة إىل ضعف اإلرادة السياسية 
وعدم وضوح موقف السياسيني من العدالة االنتقالية، وضعف 
السلطة االنتقالية وعدم االستقرار واالنفالت الخطري يف الوضع 
األمني  وانتشار السالح وامليليشيات خارج إطار الرشعية، وضعف 
بنية املجتمع املدين وحداثة مكوناته، والوضع االقتصادي املتهالك 
وضعف أجهزة الدولة وهشاشتها ومؤسساتها واسترشاء الفساد 
فيها يجعل هذه املؤسسات غري قادرة عىل القيام بوظائفها بفاعلية 
وكفاءة، والفراغ السيايس وغياب املرجعية السياسية وعدم وجود 
أحزاب سياسية قوية بربامج واضحة وظهور طبقة سياسية تترصف 
وفقا ملصالحها ما رتب فقدان الثقة بينها وبني املواطن، والحالة 
القبلية املتجذرة يف ليبيا والتي تعادى القانون واملساواة بني املواطنني 
والنزاعات الجهوية التي تغذي الفكر املحىل الضيق واملصالح الخاصة 
عىل حساب مصالح الدولة واألمن الوطني العام تزيد بدورها من 
حدة االحتقان معرضة البالد ملخاطر االنقسام. وفشل السلطة يف 
رسم خطة واضحة لالنتقال بليبيا من الرصاع والفوىض، إىل السالم 
ودولة القانون، وغياب االسرتاتيجيات والتخطيط الترشيعي، وضعف 
الحوار الفعال بني أطراف العملية الترشيعية، باإلضافة إىل تدين 
مستوى الصياغة الترشيعية وجودتها.
ثالثاً: معايري الصياغة الترشيعية 
 الصياغة الترشيعية فن تحويل معطيات املجتمع الطبيعية 
والتاريخية واملثالية إىل قواعد قانونية سهلة الفهم والتطبيق تؤدي 
الغرض الذي جاءت له، وتعرب عن الواقع االجتامعي. لىك تكون 
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التصويت كام ومل تقدم ألي من وسائل اإلعالم، ويف الوقت الذي يعد 
فيه انفتاح اللجان الربملانية من أبرز عنارص الشفافية، مل نتمكن من 
االطالع عىل محارض اجتامعات اللجان ومل ينرش ملخص اجتامعاتها.
قانون تعزيز سيادة القانون ينتهك سيادة القانون
‘سيادة القانون’’ مفهوم  يشري إىل مبدأ للحكم يكون فيه جميع 
األشخاص واملؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، مبا 
يف ذلك الدولة ذاتها، مسؤولني أمام قوانني تطبق عىل الجميع 
بالتساوي ويحتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد 
واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان. ويقتيض هذا املبدأ كذلك اتخاذ 
تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون، واملساواة أمام القانون، 
واملسؤولية أمام القانون، والعدل يف تطبيق القانون، والفصل بني 
السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، وتجنب 
التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية105. 
عندما خرج الليبيون إلسقاط نظام القذايف كانوا يتعطشون للعدالة 
ولدولة القانون، لكن نصوص قانون العدالة االنتقالية ومسارها 
بصفة عامة جاءت انتقامية عاكسة للخالفات واالنقسامات يف املؤمتر 
الوطني، فقراءة رسيعة لنصوص القانون تعطي إحساساً بان نصوصه 
متشنجة  تغلب املحاسبة فيها عىل املصالحة والعقوبة عىل التسامح، 
كام ال يشري القانون إطالقا لحقوق الضحايا أو املتهمني، ويف نصوصه 
الكثري من الخروقات للمبادئ العامة للقانون كمبدأ املساواة إمام 
القانون  واالتفاقيات الدولية. 
املساواة أمام القانون، مبدأ يطبق عىل املواطنني كافة باعتباره أساس 
العدل والسالم االجتامعي، دون تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال 
بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها القانون، سواء 
بإنكار وجودها أو تعطيلها أو انتقاص آثارها، أو مبا يحول دون 
مبارشتها، عىل قدم املساواة الكاملة بني املخاطبني بأحكامه. تنص 
املادة السابعة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل املساواة أمام 
القانون ورضورة كفالة حاميته للجميع دون متييز. ويقصد مببدأ 
املساواة أمام القانون بصفة عامة وأمام القضاء عىل وجه الخصوص، 
خضوع األشخاص املتامثلني يف املراكز القانونية أمام القضاء لقواعد 
وإجراءات واحدة، ومتتعهم بالحقوق والضامنات املقررة عىل قدم 
املساواة.
“من أهم أهذاف العدالة االنتقالية اتخاذ كافة التدابري لكفالة 
االلتزام مببادئ سيادة القانون واملساواة أمام القانون والعدل 
يف تطبيق القانون  واليقني القانوين وتجنب التعسف والشفافية 
اإلجرائية والقانونية وحامية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات 
واملعاقبة عليها وحامية حقوق املتهمني ومصالح الضحايا ورفاه 
املجتمع بأرسه”106.
املادة 3 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية 
تنص عىل: “ترسي أحكام هذا القانون عيل الوقائع التي حدثت 
اعتبارا من 1 ستمرب 1969 إىل حني انتهاء املرحلة االنتقالية بانتخاب 
املجلس الترشيعي بناء عىل الدستور الدائم”. يبدو من هذا النص 
ان القانون يرسي عىل كل الوقائع واالنتهاكات الجسيمة التي وقعت 
يف فرتة نظام القذايف وما بعدها إىل حني انتهاء املرحلة االنتقالية، 
لكن بالعودة لنصوص القانون نجد أن املادة األوىل عرفت العدالة 
االنتقالية بأنها “معالجة ما تعرض له الليبيون خالل النظام السابق 
من انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم األساسية.”كام 
نصت الفقرة الثانية من املادة السابعة عىل أن من اختصاصات هيئة 
تقيص الحقائق “رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت خالل العهد السابق”، فيبدو 
واضحا من هذين النصني أن عدالة هذا القانون انتقائية، تنتقي من 
تريد محاكمته وتربر ملن ال تريد محاكمته، وال تشمل إال االنتهاكات 
التي طالت الحقوق والحريات التي وقعت يف ظل نظام القذايف.
أما االنتهاكات التي متت يف الفرتة االنتقالية فقد تطرقت إليها املادة 
االوىل حيث أضافت، يف خرق واضح لعمومية القاعدة القانونية 
وتجريدها، مجموعة من األفعال واألعامل مل توضح طبيعتها، 
ووصفتها بعبارات غامضة بأنها “رضورية لتحصني الثورة لكنها 
مل تلتزم مببادئها، أو أدت إيل رشخ يف النسيج االجتامعي”وكان 
االفضل وصفها باالنتهاكات الجسيمة واملمنهجة. ففي الوقت الذي 
تشري فيه تقارير األمم املتحدة واملنظامت  الحقوقية النتهاكات 
خطرية وممنهجة للقانون الوطني الليبي والقانون الدويل لحقوق 
اإلنسان والقانون الجنايئ الدويل مثل القصف العشوايئ للمدنيني 
والقتل واالعتقال والخطف والتعذيب  والتهجري القرسي وغريها 
من رضوب سوء املعاملة وتدمري املمتلكات،نجد ان نصوص القانون 
يغلب عليها الطابع االنتقامي، تتعارض مع املعايري الدولية واملبادئ 
القانونية العامة، وتؤسس لدولة متيز بني مواطنيها، وتؤكد عىل 
منهج الترشيعات الصادرة خالل املرحلة االنتقالية  التي ميكن أن 
توصف بأنها  تعسفية وغامضة وتقلص من مساحة التسامح بني 
الليبيني وتزيد من حدة االحتقان الداخيل مثل القانون رقم 38 لسنة 
2012 بشأن بعض اإلجراءات الخاصة باملرحلة االنتقالية الصادر عن 
املجلس االنتقايل والذي نصت املادة الرابعة منه عىل إعفاء الثوار 
من املالحقة القضائية حال ارتكابهم لجرائم قتل أو تعذيب أو غريها  
تحت ذريعة حامية الثورة، ويصادر الحق يف اللجوء للقضاء، حيث 
تنص املادة الخامسة عىل أن الشخص ال يجوز له الرجوع عىل الدولة 
أو امليليشيات أو من قام باعتقاله بالدعوى املدنية أو الجنائية يف 
حال ثبتت براءته إال يف حال ثبت أن االعتقال كان ألسباب كيدية. 
ومل يحدد هذا القانون مبدة رسيان ما قد يؤدي إىل استمرار ارتكاب 
خروقات وانتهاكات لحقوق اإلنسان لسنوات قادمة ما مل تقم 
السلطة الترشيعية بإلغائه. 
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هذه العمليات إجراءات العدالة االنتقالية، فينبغي االستعانة 
باملامرسات العرفية يف تصميم سياسات العدالة االنتقالية وتنفيذها 
عند االقتضاء.101 القبيلة يف ليبيا، مكّون اجتامعي، تصطدم بالتأكيد 
مع أفكار الدميقراطية وسيادة القانون والدولة الحديثة عموما، 
فتقوم بتسوية املنازعات بني أفرادها ومع القبائل األخرى من خالل 
قانونها العريف و خارج نطاق القضاء والقانون. 
يف18أبريل 1946 ولغرض الحفاظ عىل سنة التصالح بني الناس وعىل 
وحدة البالد ونسيجها االجتامعي، يف مجتمع تغلب عليه األمية، 
وقبل ظهور النفط، وعندما مل تكن هناك دولة ليبيا، وضع ميثاق 
الحرايب حيث أسس الليبيون تجربة فريدة من نوعها يف الحوار 
واملصالحة، عندما اتفق شيوخ القبائل واألعيان عىل إيقاف كل 
الخصومات وعمليات الثأر واالنتقام، لجمع الكلمة والصف وتوحيد 
الجهود من أجل مصلحة البالد حتى تم االستقالل بالفعل.
 يف بداية الثورة رفعت شعارات وعلت هتافات رافضة للقبلية 
وحرصها يف دورها كمضلة اجتامعية، ومنادية بدولة القانون. حاليا 
بعد االنتكاسة التي مني بها املسار االنتقايل الدميقراطي الليبي 
ونتيجة لضعف األحزاب السياسية ومكونات املجتمع املدين عادت 
القبيلة للمشهد السيايس بقوة، ولو مرحليا، بعد أن انترشت مع نهاية 
2012 النزاعات يف عديد املناطق الليبية بني بعض القبائل واملدن 
ومنها النزاع بني الزاوية وقبيلة ورشفانة، والزنتان، وقبيلة املشاشية، 
وقضية مرصاتة وتاورغاء والتهجري القرسي لسكان تاورغاء وغريها 
وكان هناك عدد من املحاوالت املتواضعة للقبائل إلطالق املصالحات 
بني األطراف املتنازعة كام حاولت القبائل قيادة مصالحة شاملة 
للنزاعات يف ليبيا.
لهذا كان االجدى أن يُعد برنامج يراعي احتىاجات أصحاب املصلحة 
واستحقاقاتهم، يف كل مراحل عملية العدالة االنتقالية من خالل 
مشاركتهم حتى يكون لديهم انتامء والتزام مبسارها وحتى ال يرتاجع 
صانعو القرار عن التزاماتهم بشأنها وليكون الربنامج مناسباً لظروف 
املجتمع وواقعه. لكن يف الواقع مل ترُشك القبيلة يف عملية اإلعداد 
ملسار العدالة االنتقالية، وأشري إليها باستحياء يف القانون، عندما نص 
عىل إمكانية االستعانة بالشيوخ والحكامء لفض املنازعات بالطرق 
العرفية.102
املشاركة املجتمعية
ليك تؤدي مساعي العدالة االنتقالية دورها بفاعلىة البد أن تستند 
إىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، فرتكز عىل حقوق  الضحايا 
واحتياجاتهم وأرسهم، وأن يوضع برامج تصمم بناء عىل مشاورات 
متعمقة مع أصحاب املصلحة103. حيث أكد األمني العام لألمم 
املتحدة أن أكرث تجارب العدالة االنتقالية نجاحا تدين بالفضل بشكل 
كبري لحجم التشاور املضطلع به مع الجمهور والضحايا104ونوعيته . 
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ينص يف املادة 25 عىل 
حق كل مواطن يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، ونصت عليه 
املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، كام ورد يف املبدأ رقم 35 
من املجموعة املستوفاة للمبادئ املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان 
وتعزيزها عن طريق اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب.
ينبغي أن تشمل املشاورات جميع أصحاب املصلحة من الضحايا 
والنساء واألطفال واملهجرين والنازحني ومنظامت املجتمع املدين 
املمثلة للضحايا وشيوخ القبائل وممثيل الجامعات السياسية واإلعالم 
والنقابات واالكادمييني والبعثات الدبلوماسية وممثيل املنظامت 
الدولية وجامعات املانحني والرشطة والجيش والثوار.
رغم العنف واالنتهاكات التي تعرض لها النساء واألطفال يف ليبيا 
خالل حكم القذايف ومن بعده كأمهات أو زوجات للمعتقلني 
لسنوات يف سجون القذايف وللمفقودين واملختطفني يف مجتمعات 
الرصاع وحرمان األطفال من حقوقهم األساسية يف حياة كرمية 
يف ظل أرسة وحقهم يف التعلم واللعب ومع كل اإليذاء النفيس 
والبدين والصدمات والتهجري القرسي والنزوح، وما يرتتب عليها من 
اضطرابات اجتامعية، غاب صوت األطفال والنساء، ومل ينجحوا 
يف حمل قضيتهم لنصوص القانون بإرشاكهم يف عمليات العدالة 
االنتقالية وإعادة سيادة القانون واملشاركة الفعالة يف عملية التغيري 
االجتامعي لبناء مستقبل يهتم مبصالحهم وحقوقهم، ومل يرش القانون 
إليهم يف أي نص من نصوصه.
درجة تواصل السلطة الترشيعية مع جامعات املصالح ومنظامت 
املجتمع املدين وكفايتها ومتكني مشاركة األفراد تساعد يف التأثري 
عىل عملية إعداد الترشيعات وصياغتها. ولعل املؤرشات امللموسة 
لهذا التوجه تبدو يف انفتاح املجلس وعلنية الجلسات وذلك من 
خالل توفري الخدمات اإلعالمية التي تتيح لألفراد متابعة املناقشات 
الترشيعية ونقل الجلسات عرب التلفاز، وانفتاح السلطة الترشيعية 
عىل املجتمع من خالل عقد جلسات استامع عامة حول الترشيع 
ونرش أعامل اللجان بشأن الترشيعات . 
يف الواقع مل تنرش أي تقارير حول مشاورات قانون العدالة االنتقالية، 
ومل تنرش أي نتائج تتعلق مبخرجات الحوار، بيد أن لقاءات معدودة 
متت بعد وضع مرشوع القانون ملناقشة بنوده، وهنا تجدر اإلشارة 
إىل أن املقصود باملشاورات الوطنية أشكال الحوار التي تنتج صياغة 
برامج العدالة االنتقالية وتعزيز تصميمها وليس برامج التوعية 
بالعدالة االنتقالية أو الربامج اإلعالمية املتابعة ملسار العدالة 
االنتقالية وعمليات العالقات العامة، كام مل ينرش اي من املحارض 
الرسمية او غري الرسمية بعد انعقاد الجلسات، ومل تنرش نتائج 
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التي تليها يف األهمية، لتحقيق أهداف العدالة االنتقالية وزوال 
األسباب التي أدت للنزاع.
تجارب الدول يف عدالة ما بعد الرصاع أظهرت منوذجني للعدالة 
االنتقالية فأي منوذج هو األصلح  للتطبيق عىل الحالة الليبية ؟ 
“منوذج االستمرارية القانونية”الذي يسعى لتجاوز املايض بوسائل 
تدرّجية إدماجية فيسمح للكثريىن باإلفالت من العقاب، أم “منوذج 
القطيعة مع املايض”الذي يستخدم املحاسبة الجنائية وتقيص 
الحقائق كآليات ملعالجة انتهاكات النظام السابق، فيؤدي لتصفية 
تركة املايض وعدم تكرار االنتهاكات، لكنه قد يزيد من انقسام 
املجتمع ويشغله عن إعادة البناء96. يظهر جليا من خالل قراءة 
نصوص القانون أنه تبنى منوذج القطيعة مع املايض. والسؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة هنا هو كيف اختري هذا النموذج؟ وهل هذه 
اآللية املستخدمة هي أكرث اآلليات عمليا وفعالية؟ وكيف ُحددت 
اآلليات، وتكلفتها، ومردودها، وترتيب تفعيلها دون إطالق حوار 
مجتمعي، يضمن املشاورة املجتمعية الفاعلة ؟ 
 إعداد مشاريع القوانني، دون التخطيط وإدراك الواقع ومعطياته 
ودون مراعاة اإلمكانيات والظروف الكفيلة بتطبيقها عىل أرض 
الواقع، واحتامالت إساءة استعاملها يفقدها فرصة الحياة، وهذا هو 
الغالب عىل التجربة الليبية، وضع مشاريع قوانني دون االهتامم 
بالسياسة التي ينبغي أن ينفذها الترشيع. ومادام املواطنون 
والسياسيون غري مدركني لحتمية العدالة االنتقالية، واإلرادة 
السياسية الجادة غري متوفرة، والحالة األمنية ال توفر ضامنات لحامية 
الشهود واملتهمني وتنقالتهم من املحكمة وإليها، ومحيط آمن لجمع 
األدلة، فإن وضع القوانني وإصدارها يعكس خلال يف الرؤية وضبابية 
يف التصور.
أن مسار العدالة االنتقالية مرتبط  باالستقرار السيايس وال يقترص 
عىل عدالة الضحايا فهو مسار لعدالة الجميع يف وقت من الزمن، 
وقد يتطلب ذلك أن ال تفعل اآلليات بصورة متزامنة، بل أن 
التسلسل يف الرتتيب قد تفرضه أسباب كثرية تتحدد بناء عىل 
دراسات ومشاورات كأن يُركز عىل إصالح املؤسسات وجرب الرضر 
ورفع مستوى الثقافة املدنية أو الهوية الوطنية وكشف الحقيقة أوال  
كأساس متىن، فإجراء املحاكامت لن يكون ممكناً  بدون مؤسسات 
قوية ومستقلة ال تخضع ألي نفوذ سيايس، وبدون قوات لألمن، 
وبدون جهاز قضايئ قد يحتاج ترميمه لفرتة غري قصرية وموارد كثرية.
 تأخري املحاكمة ال يعني إنكارها، وال شك أن تعزيز األمن ونزع 
السالح97 وبناء املؤسسات املنهارة خالل أربعة عقود من الحكم 
املتسلط أو اإلهامل الشامل، والفساد، واالنتهاكات، يشكل أولوية 
لتعزيز سيادة  القانون. 
يف البوسنة والهرسك أُجلت املحاكامت إىل حني بناء إرادة سياسية 
والتأكد من التزام الحكومة بعدم انتهاك مسار العدالة وعدم انتهاك 
مبادئه لتمتعه باملصداقية وبثقة املواطنني، فمسار العدالة االنتقالية 
مسار طويل وإطالق املحاكامت يف توقيت غري مناسب ميكن أن 
يؤدي إىل خيبة أمل تطيح بثقة املواطنني وتجهز عىل العملية 
االنتقالية بالكامل، فالواقعية تقتيض وضع القوانني مبا يتناسب مع 
إمكانات تطبيقها عىل أرض الواقع  فام قيمة املحاكامت إذا استمر 
العنف السيايس وانتهاك حقوق اإلنسان؟ الواقع الليبي اليوم يجيب 
عن هذا التساؤل فإما أن ال تتم هذه املحاكامت أو أن تتم بإجراءات 
ويف ظروف تنتهك املعايري والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان ما 
يفقدها املصداقية ويزيد الهوة بني املواطنني ومؤسسات الدولة 
ويفقدهم ما تبقى من ثقة يف املؤسسات االنتقالية بليبيا واملسار 
االنتقايل إىل دولة الحق والقانون.
 مرشوع القانون عندما طرح عىل املؤمتر الوطني كان يرسم العدالة 
االنتقالية مبفهومها العاملي ووفقا لتعريفات األمم املتحدة ومبعايري 
موحدة لكل مجتمعات ما بعد الرصاع98، وهذا قد يفرس احد أسباب 
بعد القانون عن واقع املشكل الليبي.
االنفتاح عىل تجارب الدول األخرى ومقارنتها بظروف الواقع الليبي 
أمر مهم لتحصني العدالة االنتقالية من األخطاء، أما قص تجارب 
الدول األخرى ولصقها واستنساخها فقد يـؤدي إىل عدم تقبلها 
وضياع الزمن واملوارد دون طائل فلكل تجربة خصوصيتها وتختلف 
عن غريها، حيث تؤثر طبيعة النزاع )أيديولوجي أو اثني أو ديني ( 
وظروفه، وتحديات فرتة االنتقال عىل آليات العدالة االنتقالية، كام 
أن املعطيات الجيوسياسية أساسية  تؤثر يف قدرة الدولة عىل إدارة 
مسارات عدالتها االنتقالية، وللتقاليد واملوروث الثقايف اثر عىل تطور 
مسار العدالة99، فال ميكن لقانون العدالة االنتقالية الليبي أن ينسخ 
منوذج العدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا، أو ايرلندا عىل اعتبار 
أنها تجارب ناجحة وهي دول راسخة عىل قيم الدميقراطية وسيادة 
القانون، بدأت مسارات العدالة االنتقالية فيها بعد الوصول التفاقات 
سالم، ناهيك عن أنها تحظى باحرتام املجتمع الدويل لخياراتها، 
وتختلف معطياتها عن معطيات الحالة الليبية متاما حيث غياب 
اإلرادة السياسية وانهيار النظام القانوين وضعف املؤسسة القضائية 
وهشاشة االقتصاد وتعرث كل مبادرات الحوار الوطني.100 
كان من املمكن ان يُستعان بالقبيلة كمظلة اجتامعية قادرة عىل 
حلحلة النزاع، فقد أبرزت هيئات األمم املتحدة، ومنها هيئات 
معاهذات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة، فضالً عن اآلليات 
اإلقليمية، الحاجة إىل االعرتاف بآليات العدالة الخاصة بالشعوب 
األصلية يف النظم القانونية. ورضورة  تكييف عمليات العدالة 
االنتقالية لضامن مالءمتها ثقافياً واتساقها مع املفاهيم واملامرسات 
القانونية العرفية املتعلقة بالعدالة وتسوية النزاعات، حيث ترُثي 
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لتجنب اإلرساف والتضارب الترشيعي، فإن دوافع إعداد القانون 
البد أن تستقى من واقع ميليه، ويف ظل وجود العديد من القوانني 
واملؤسسات واللجان املعنية بشكل مبارش مبسار العدالة االنتقالية 
يف ليبيا، كان البد من إيجاد تربير القرتاح هذا القانون حيث إن 
أحكامه ميكن أن تتقاطع وتتعارض مع أحكام تلك القوانني.  فهل 
وضع الترشيع وإصداره هو انسب وسيلة لتحقيق العدالة االنتقالية؟ 
وهل مجرد إصدار قانون لعدالة ما بعد الرصاع واملجتمع يف خضم 
الرصاع، كفيل بإنهاء القتل والتهجري واالعتقال التعسفي وتعزيز 
الدميقراطية وتحقيق سيادة القانون وإصالح املؤسسات وبناء جيش 
واحرتام حقوق اإلنسان؟ وهل الغرض من إصدار القانون هو معاقبة 
من قام باالنتهاكات أم أن الغرض هو ضامن عدم تكرار االنتهاكات 
مستقبال أم هو تعزيز سيادة القانون والقيم الدميقراطية أم التعويض 
وجرب الرضر وتخليد الذاكرة؟ وهل هذا ممكن يف دولة مل تحقق 
إال االنتقال من نظام سيئ إىل آخر أكرث سوءا؟ فاملتتبع للمشهد 
الترشيعي سيالحظ حالة من التضخم الترشيعي متثلت يف صدور 
العديد من القوانني املتعجلة ذات العالقة املبارشة مبسار العدالة 
االنتقالية، تفتقد يف الغالب للعمق والدقة وكأن مجرد ميالدها يؤدي 
بالرضورة إلحداث التغيري، صدرت دون بحث أو دراسة وبأسلوب 
أداء يؤكد غياب الرؤى والسياسات مع غياب كامل للشفافية 
واملصداقية ما أدى لتجاهلها، رغم أهمية موضوعاتها وحساسيتها، 
منها عىل سبيل املثال القانون رقم 17 لسنة 2012 املتعلق بإرساء 
قواعد املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية الذي أصدره املجلس 
الوطني االنتقايل املؤقت وعدله املؤمتر الوطني العام مبقتىض القانون 
رقم 41 لسنة 2012 ، امللغي مبقتىض نص القانون 29 لسنة 2013  
بحجة انه ارتجايل، وصادر عن سلطة غري منتخبة، و يعزز ثقافة 
املنترص، ويكرس عدالة انتقائية تخالف املبادئ األساسية للقانون 
الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، ويؤدي لتعميق 
الرشخ االجتامعي حيث يجرم القانون األفعال حسب وقت ارتكابها 
ويالحق األشخاص حسب انتامءاتهم السياسية، وال يعكس الطابع 
الشمويل للعدالة االنتقالية. يف الوقت الذي يرى بعض أعضاء املؤمتر 
الوطني أن الغرض من الترشيع هو الدعاية والتسويق السيايس  
لحكومة السيد عىل زيدان ووزير العدل السيد صالح املرغني يف 
سياق البحث عن إنجاز ما يحفظ ماء وجه الحكومة أمام املجتمع 
الدويل ووسيلة للضغط عىل بعض الكتل والتيارات يف املؤمتر، دافعت 
الوزارة عن مقرتحها بأن نجاح مسار العدالة االنتقالية يف ليبيا لن 
يكون إال من خالل منظومة مؤسسية متكاملة وإطار قانوين شامل 
ومحكم ومتعدد اآلليات يضمن تحقيق أهداف العدالة االنتقالية 
عىل النحو األمثل. وهذا اإلطار يستلزم إصدار ترشيع وطني متكامل 
يحدد آليات العدالة االنتقالية املزمع تطبيقها، ويبني كيفية تحقيق 
أهدافها، وضوابطها، واختصاصات اللجان والهيئات القضائية وغري 
القضائية القامئة عليها، مثلام حدث يف جنوب أفريقيا حيث صدر 
يف مايو 2005 قانون خاص لتحقيق أهداف العدالة االنتقالية سمي 
“قانون تحقيق الوحدة الوطنية واملصالحة “
وهو ما أكد عليه تقرير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا “ينبغي 
عىل املؤمتر الوطني العام إعادة النظر يف اإلطار القانوين املعمول 
به حاليا ومراجعته، وهذا ال يقترص عىل قانون العدالة االنتقالية 
فحسب، وإمنا قوانني العفو كذلك”94. 
عىل عكس ما اتجه إليه املرشع التونيس من دسرتة العدالة االنتقالية 
من خالل إدراجها يف األحكام االنتقالية للدستور التونيس95، تنظيم 
العدالة االنتقالية يف ليبيا كان من خالل ترشيع عادي، وهذا يالئم 
بالتأكيد الطبيعة املؤقتة ألحكام العدالة االنتقالية التي ال تتناسب 
يف طبيعتها مع القواعد واملؤسسات التي ينظمها الدستور، وهي يف 
الغالب قواعد تتصف بالدوام واالستقرار كاملبادئ األساسية العامة 
واملؤسسات الدستورية الدامئة مثل القضاء واملحكمة الدستورية 
والسلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية وغريها.
فهل وضعت إسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل تحدد العنارص 
القانونية واالجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، والخطة 
الزمنية، والجهات واملؤسسات الالزمة لتحقيق أهداف العدالة 
االنتقالية؟ وهل ُصممت بحيث تساعد السياسيني يف اتخاذ القرارات 
بشأن التبعات املالية وباليات تضمن الشفافية والحد من الفساد 
املايل واالداري؟ وهل أرشك املرشُع أصحاب املصلحة يف هذا القانون 
وتشاوَر معهم بشأنه بشكل كاف؟ وضع القانون يف ظل أوضاع 
سياسية وأمنية واقتصادية وحتى ثقافية تختلف متاما عام كانت 
عليه عند إقرار القانون 17 لسنة 2012، يطرح عدة تساؤالت 
يجب اإلجابة عنها قبل الرشوع يف إعداد مرشوع القانون من خالل 
دراسة ترسم خارطة طريق العدالة االنتقالية. فهل أعدت دراسة 
شاملة لألوضاع السائدة واإلجراءات الالزمة لتحقيق معايري العدالة 
االنتقالية؟ وأي مناذج العدالة االنتقالية أصلح للتطبيق عىل الحالة 
الليبية؟ كيف اتفق عىل اآلليات وتحديد زمان وترتيب تفعيلها؟ هل 
هذه اآلليات كافية بذاتها أم يجب تفعيل آليات أخرى؟ 
يبدو لألسف أن مسار العدالة االنتقالية يف ليبيا مل يوضع وفقا لخطة 
شاملة أو دراسات متعمقة، أو حوار مجتمعي شامل بشأنها، يحدد 
آلياتها، وأطرافها، وزمان وتراتبية تطبيقها، وهو بالتأكيد ما انعكس 
سلبا عىل مسار العدالة االنتقالية، وال نبالغ إذا قررنا أن هذا هو 
أحد أهم أسباب تعرث مسار العدالة االنتقالية وفشل تطبيق قانونها. 
الهدف اإلسرتاتيجي ملسار العدالة االنتقالية يتلخـص يف االنتقال إىل 
مجتمع تسـوده العدالة وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان، 
وتتوفر فيه ضامنات تحـول دون تـكرار االنتهاكات، مبعنى التحول 
نحو الدميقراطية عرب بناء دولة مدنية دستورية. ما يقتيض وجود 
خطة متكاملة محددة بفرتات زمنية واضحة، تبدأ املامرسة العملية 
لها بقرارات مدروسة لرتتيب اآلليات بدء باآللية األكرث أهمية ثم 
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 أي قصور يف عملية سن القوانني بشكل عام، يؤدي بالرضورة إىل 
إصدار نصوص ال ترقى إىل تطلعات بناء دولة القانون، وتنعكس 
سلبا عند تطبيقها عىل النظام القانوين. أما العنارص اإلجرائية يف سن 
القانون وتطبيقه فهي املعايري الواجب توافرها يف الترشيع الجيد 
ليحقق أهذافه السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية وذلك بعد 
تحديد املشكلة التي سيتصدى لها القانون ثم تحليلها، وتحديد 
أولويات املجتمع بشأنها، ثم ترجمة مبادئ السياسة الترشيعية إىل 
نصوص قانونية ومن ثم إصدارها بالطرق املقررة. 
قانون العدالة االنتقالية
يف 2013/12/02 صدر قانون العدالة االنتقالية 29 لسنة 2013، بعد 
إقراره من املؤمتر الوطني العام، من 32 مادة يف ستة فصول، أولها يف 
وصف العدالة االنتقالية وأهدافها، ثانيها حدد طريقة تشكيل هيئة 
تقيص الحقائق، أما الفصل الرابع فيتعلق بالتعويضات، والفصل 
الخامس بعنوان دعم العدالة االنتقالية وينص عىل إنشاء هيئة لرد 
املظامل العقارية، وإلغاء بعض قرارات منح الجنسية، ورد األموال 
العامة املكتسبة بطريقة غري رشعية، إما الفصل السادس وهو الفصل 
الختامي فقد تضمن بعض األحكام الختامية املتعلقة بتجريم من 
ميتنع عىل مساعدة الهيئة، وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2012 
املتعلق بإرساء قواعد املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، واعتامد 
الالئحة الداخلية للقانون بقرار من املؤمتر الوطني العام، وتحديد 
موعد العمل بالقانون من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية. 
عندما أحيل مرشوع قانون للعدالة االنتقالية إىل املؤمتر الوطني 
العام بعد تلقي وزارة العدل تعليقات املركز الدويل للعدالة االنتقالية 
ومالحظاته، كان يحتوي عىل 43 مادة يف ستة فصول األول عنوانه 
أحكام عامة والثاين هيئة تقيص الحقائق واملصالحة، أما الفصل 
الثالث فعنوانه فحص املؤسسات، والرابع يف التعويضات، والخامس 
التحقيق واملحاكمة، أما السادس فقد نص عىل بعض األحكام 
الختامية،يف إشارة قوية لتسييس قانون العدالة االنتقالية قام املؤمتر 
الوطني العام بتعديل املرشوع بحيث كانت النتيجة أن صدر قانون 
أعرج يختلف عن املرشوع، تُشوبه العديد من اإلخالالت الخطرية ال 
ميكن أن يخطو يف درب العدالة االنتقالية، املالحظ أن هناك قفزة 
من الفصل الثاين إىل الفصل الرابع مبارشة، دون االنتباه أو تعديل 
تسلسل الفصول ودون إبداء تفسري الختفاء الفصل الثالث الذي 
يعنونه مرشوع القانون بفحص املؤسسات ويشكل من خالله هيئة 
فحص املؤسسات ومقرها بنغازي. حذف فصل كامل يف التحقيق 
واملحاكمة كانت بعض مواده تتناول انتهاكات وقعت بعد التحرير92، 
دون أن يفرس القانون طبيعة العالقة بني هيئة تقيص الحقائق 
واملحاكم، فهل يعلق القانون إجراءات التقايض بالنسبة للقضايا 
املعروضة عىل الهيئة؟ وهل املحاكم ملزمة بالنتائج التي تتوصل إليها 
الهيئة؟ وهل يجوز للضحايا اللجوء إىل القضاء حال عدم رضاهم عن 
قرارات الهيئة أو التعويضات املقررة لهم؟
 ثانياً: صناعة الترشيع
االهتامم مبحتوى املادة الواجب خضوعها للترشيع، وكيفية 
بلورة فكرة وضع الترشيع، ومراعاة النص الترشيعي للمخططات 
االسرتاتيجية للدولة، وأهداف سياساتها العامة، واألثر السيايس 
واالجتامعي واالقتصادي لكل نص قانوين، وضامن التناسق الترشيعي، 
ومدى فاعلىته “efficiency”، ومعيار املرشوعية وكفالة الحقوق 
األساسية املحمية مبوجب الدستور واملواثيق الدولية، هي ما نطلق 
عليه عملية صنع السياسة الترشيعية أي تحديد مربرات الترشيع  
وأغراضه ومالمحه. وأي قصور يف عملية سن القوانني بشكل عام، 
تؤدي إىل إصدار نصوص ال ترقى إىل تطلعات بناء دولة القانون، 
وتنعكس سلبا عىل إمكانية تطبيقه واإللزام بأحكامه.
الحاجة لقانون للعدالة االنتقالية
يبدو أن استقرار ليبيا، ومواجهة التناقضات والرصاعات والفوىض التي 
تعمها، لن يتم إال من خالل آلية عمل واضحة، تسهم يف معالجة 
أزمة الثقة بني الليبيني، والتخلص من آثار تركة القذايف عىل واقع 
املجتمع الليبي، التي أعاقت قدرة الليبيني عىل الوصول بثورتهم 
إىل شاطئ الدميقراطية، فسقطوا يف بحر العنف، والعنف املضاد، 
والفساد، وتصفية الحسابات، والرصاعات السياسية واأليديولوجية، 
بكل ما لهذا من أثر خطري عىل السلم األهيل والتنمية والوحدة 
الوطنية. 
يبدو أن العدالة االنتقالية هي الخطوة األوىل واألهم بعد فشل 
الليبيني يف ترجمة مطالب ثورتهم األمنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتامعية وهي رشط أسايس لبناء الدولة وبناء جيش ورشطة 
يضبطان الحالة األمنية، وللسيطرة عىل فوىض السالح، وامليليشيات 
املسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان، ولتحقيق إصالح سيايس، ومنو 
اقتصادي، ورفاهية ثقافية. 
يف تقرير لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عنوانه: العدالة 
االنتقالية –أساس ليبيا الجديدة، رٌسم مسار العدالة االنتقالية وآليتها 
وجاء يف التوصيات أنه “بإمكان إسرتاتيجية للعدالة االنتقالية أن 
تسهم يف تحديد كيف سيميض املجتمع الليبي قدما، وكيف سرييس 
أساس مجتمع دميقراطي جديد ينبغي عىل املؤمتر الوطني العام 
والحكومة الجديدة االلتزام بتنفيذ عملية شاملة للعدالة االنتقالية 
خالل العام القادم”93. 
إطار قانوين ينظم عملية العدالة االنتقالية
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من خالل هذه الورقة سنحاول اإلجابة عْن التساؤل املتعلق بأسباب 
عدم تحقيق هذا القانون ألهذافه التي وضع من اجلها، ونحاول فهم 
وتفسري الهوة بني الجانب النظري للقاعدة القانونية وامليدان الذي 
تطبق فيه.
لن يكون من السهل بالتأكيد إثبات هذه العالقة بني جودة قانون 
العدالة االنتقالية واملشاكل املتعلقة بتطبيقه حيث إن هناك عوامل 
كثرية ميكن إن متنع تطبيق هذا القانون وتعيق تحقيق أهذافه. 
فقد تكون األسباب خارجة عن تركيبة النص الترشيعي كأن ال يتفق 
الترشيع مع الواقع االجتامعي والسيايس واالقتصادي وحتى الثقايف، 
ويستبق األوضاع واألحوال مبتعدا عن الواقع العميل الذي يجب أن 
يجسد فيه.
ولغرض االجابة عن سؤال البحث سنقوم بعد تحديد املعايري التي 
يُبنى عليها تقويم جودة القانون والتعريف بالقانون 29 لسنة 2013 
يف شأن العدالة االنتقالية، بتقسيم الدراسة لقسمني رئيسيني يتناول 
االول تقويم عملية السياسة الترشيعية، فنجاح الترشيع يف تحقيق 
األهداف املنتظرة من وراء إصداره، وتحقيقه التغيري واالنتقال 
املطلوب، يتوقف إىل حد بعيد عىل الوسائل والخطوات التي تدعم 
فعالية الترشيع، ثم نتعرض يف القسم الثاين للصياغة الترشيعية، 
والتعرض ملدى قدرة القانون محل الدراسة عىل ترجمة مبادئ 
السياسة اىل نصوص قانونية وإصدارها بالطرق املقررة، يف عبارات 
محكمة، موجزة وسليمة، وقابلة للتنفيذ. فهل يلبي قانون العدالة 
االنتقالية توقعات ذوي املصلحة ويؤدي للثقة يف سيادة القانون 
وهي أحد أهم أهدافه؟ أم أنه يعزز الشكوك حول سيادة القانون 
من خالل عملية للعدالة االنتقالية غري متوازنة أو معيبة؟
اوالً: املقصود بجودة القانون
يشري V.Vanterpool  إىل صعوبة وضع تعريف محدد لجودة 
القانون88. فمعايري جودة القانون تختلف باختالف مرتكزات  
السياسة الترشيعية وأولوياتها واملخططات اإلسرتاتيجية للدولة 
وأهداف سياساتها العامة وغاياتها والقيم املزمع حاميتها أو 
تكريسها، واألثر السيايس واالجتامعي واالقتصادي للترشيع، واألطراف 
املعنية بالترشيع، واختالف النظم القانونية وتقاليد الصياغة 
الترشيعية. 
النص الترشيعي هو اآللية التي تستطيع من خاللها السلطات 
يف الدولة االستجابة للتغريات االقتصادية والسياسية واالجتامعية 
واالحتىاجات املتجددة للمجتمع، كام أن غاية أى من املشاركني يف 
عملية صنع القانون بغض النظر عن شكل الدولة أو نظامها القانوين 
هو إدارة عملية سن الترشيعات بحيث تكون قادرة عىل إنتاج 
ترشيعات جيدة أي قادرة عىل تحقيق أهدافها.  أما معايري جودة 
القوانني فقد حددها Vanterpool  يف الدقة والفاعلىة يف الوصول 
للمخرجات املستهدفة، وان يكون الترشيع واضحاً وسهل الفهم، 
ويشري إليها كذراعي جودة القانون ويقسمها ملعايري مادية وأخرى 
شكلية89. 
بينام يرىkarpen 90 أن النص الجيد تتوافر فيه معايري التناسب 
والتناسق والشفافية واملحاسبة واملشاركة وغريها من املعايري 
كالوضوح وإمكانية الفهم و البساطة والتناسق واملرشوعية والدقة 
والثبات وسهولة اللغة والرتابط املنطقي، ويشري إىل أن الترشيع 
يتطلب جودة شكلية أي يف اللغة والبناء وجودة موضوعية  وهي 
فاعلىة الترشيعefficacy(  ( مبعنى )تحقيق الترشيع  عند تطبيقه 
ألهذاف املرشع  (، والنفاذ مبعنى )إمكانية تطبيق القانون وإلزام 
اكرب عدد من املخاطبني بأحكامه (، والكفاءة )efficiency ( ويقصد 
بها ) تحقيق القانون ألهدافه بأقل األعباء(، باإلضافة ملعايري سهولة 
الوصول إليه والوضوح بحيث يكون بإمكان أي شخص اكتشاف 
القانون وفهمه ومعرفة السلوك الواجب إتباعه وتبعات عدم إتباعه، 
كام أشار إىل اليقني والدقة واملرونة والتكيف ما يجعل األشخاص عىل 
ثقة يف القانون ويف قدرتهم عىل ترتيب حياتهم بناء عىل االلتزامات 
التي يفرضها القانون وقدرة القانون نفسه عىل التكيف مع تغريات 
املجتمع دون الحاجة إلجراء تعديالت مستمرة عىل نصوصه.
M.Mousmouti (2012)91  تؤكد إن نفاذ الترشيع هو املؤرش 
الرئييس لجودة أي ترشيع، حيث أنه مقياس لعالقة السببية بني 
أهداف القانون، واليات اإللزام به، ومدى تطبيقه، وآثاره، فيصبح 
القانون الجيد هو القانون الذي يحدد ويعلن أهدافه بوضوح، ومن 
ثم يكون قادراً عىل تطبيقها واإللزام بها، وبالتايل تحقيق أهدافه. 
لغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة، وقياس مدى جودة قانون 
العدالة االنتقالية،سيكون املقصود بجودة النص الترشيعي هو مدى 
جودته عىل املستوى التقني، أي دقة النص الترشيعي ووضوحه، 
وفهم مضمونه، وقابلية تطبيقه دون تأويالت أو منازعات، ومدى 
مراعاة نصوصه ملعايري التناسق، والتناسب، والفاعلىة، واملرشوعية، 
والتجانس، وعدم التعقيد، فهنالك عالقة وطيدة بني جودة النص 
املنجز والطريقة التي اتبعت يف وضعه، ومن ثم اآلثار التي يرتبها، 
بحيث تعكس عملية صنع الترشيع سيادة القانون، فتكون صناعة 
الترشيع تشاركية، وشفافة، تتيح للقانون مقومات التطبيق السليم. 
فتُوضع بطريقة دميقراطية ومن ثم تُصاغ عىل أسس علمية فنية. 
فالسياسة الترشيعية باملعنى اإلجرايئ، هي عملية اتخاذ القرارات، 
التي تتضمن املفاضلة فيام بني مجموعة من البدائل املتاحة، والتي 
تحكم عملية وضع الترشيع بداية من اتخاذ قرار التصدي ملوضوع ما 
عن طريق الترشيع أصال، مرورا بتحديد أولويات املجتمع ومصالحه 
وقدراته إزائه.
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لسنة 2013     
هالة األطرش6
متهيد
يف تقرير لألمني العام السابق لألمم املتحدة كويف انان عام 2004، 
حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف املجتمعات التي تعيش 
نزاعاً ويف املجتمعات الخارجة من نزاع، تُعرف العدالة االنتقالية 
عىل أنها مفهوم يشمل “كامل نطاق العمليات واآلليات املرتبطة 
باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتّفهم  تركة املايض الواسعة النطاق 
وتجاوزها بغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق املصالحة 
وذلك برسم اسرتاتيجيات شاملة بحيث تتضمن االهتامم عىل نحو 
متكامل باملحاكامت الفردية ووسائل جرب الرضر وتقيص الحقيقة 
واإلصالح املؤسيس أو أي شكل يدمج عىل نحو مدروس هذه العنارص 
عىل نحو مالئم.80 
تقيض املعايري الدولية برضورة تبني الدول التي متر بفرتات انتقال 
سيايس81  كاالنتقال من حالة نزاع داخيل مسلح أو حرب أهلية إىل 
حالة السلم أو االنتقال إىل حالة االنفراج السيايس والدميقراطي 
يف الدول التي عانت من نظم استبدادية أو تسلطية82، إجراءات 
“العدالة االنتقالية “أو كام تسمى أيضا “عدالة ما بعد النزاع”وهي 
مجموعة اإلجراءات اإلصالحية الرضورية ملواجهة إرث انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف املايض وضامن عدم تكرارها83، والتعامل معها 
بطريقة شاملة بهدف تحقيق سيادة القانون والعدالة االجتامعية 
وصوالً إىل االنتقال باملجتمع من مرحلة عدم االستقرار إىل مرحلة 
تحقيق املصالحة الحقيقة، التي تقوم عىل توثيق انتهاكات حقوق 
اإلنسان84، واقرتاح التدابري الكفيلة بعدم تكرارها من إجراءات 
التحقيق والتحري ومحاسبة املسئولني عنها، ومعرفة حقيقتها، 
وإعادة تثقيف املجتمع بخطرها واعتامد سياسة العزل وإصالح 
مؤسسات الدولة القانونية والقضائية واألمنية واإلدارية والسياسية، 
مع القصاص العادل للضحايا وإنصافهم وتخليد ذكراهم، والتأسيس 
ملستقبل مختلف عن املايض، وال سيام بإصالح أسس جديدة للنظام 
القانوين أو بوصفها. 
يدخل تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل يف 
صميم رسالة األمم املتحدة. ويشكل ترسيخ دعائم سيادة القانون 
عنرصا أساسيا يف إحالل السالم بعد انتهاء النزاع، عرب حامية حقوق 
اإلنسان عىل نحو فعال وخضوع الفرد والدولة للمساءلة مبوجب 
قوانني تطبق عىل الجميع بالتساوي، ويحتكم يف إطارها إىل قضاء 
محارض، ورئيس قسم القانون الدويل العام بكلية الحقوق، جامعة   6
بنغازي.
مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان. 
ويقتيض هذا املبدأ كذلك اتخاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ املساواة 
أمام القانون، واملسؤولية أمام القانون واعتامد آليات املحاسبة 
يف مواجهة السلطات العامة، والعدل يف تطبيق القانون، والفصل 
بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار وتوفري مظاهر الشفافية 
اإلجرائية والقانونية يف مؤسسات صنع القرار، واليقني القانوين، 
وتجنب التعسف، ومكافحة الفساد.
ليبيا، التي تعيش منذ فرباير2011 مرحلة انتقالية معقدة ومركبة، 
تفرتض االنتقال من نظام سلطوي واستبدادي دام 42 عاماً )1969-
2011( إىل مرحلة بناء الدولة الجديدة عرب ثالث مراحل انتقالية 
متتالية وهي مرحلة النزاع املسلح مع نظام القذايف، تحت سلطة 
املجلس الوطني االنتقايل املؤقت، وهي سلطة توافقية، إىل مرحلتني 
انتقاليتني وسلطتني منتخبتني  (املؤمتر الوطني العام و مجلس 
النواب(، مل تحقق أي نجاح يف مسار العدالة االنتقالية، ورغم إصدار 
املؤمتر الوطني العام القانون  29 لسنة 2013 يف شأن العدالة 
االنتقالية وهو قانون شامل حول العدالة االنتقالية يهدف ملعالجة 
إرث االنتهاكات املنهجية الجسيمة لحقوق اإلنسان يف ليبيا إىل جانب 
صدور عدد من القوانني والقرارات املتعلقة بالفرتة االنتقالية والتي 
لها اثر مبارش عىل مسار العدالة االنتقالية85،  فإن الئحته التنفيذية 
مل تصدر ومل يجد طريقه للتطبيق، وظلت أوضاع حقوق اإلنسان 
سيئة ودون املأمول، بل إن انتهاكات حقوق اإلنسان زادت بصورة 
مخيفة86، فأصبح اإلخفاء القرسي واالعتقال التعسفي والقتل تحت 
التعذيب واالغتيال والتفجري والتهجري القرسي واالختطاف وانتشار 
امليليشيات وجامعات العنف والسجون واملعتقالت خارج سلطة 
الدولة والرصاعات املسلحة هي ما مييز هذه السنوات األربع األخرية 
من تاريخ البالد. 
الرتاخي يف معالجة ما حدث من انتهاكات بشكل جذري أدى إىل 
تراكم الخروقات واستمرارها فظهرت سياسة االستقطاب واالنتقام  
وترتب عليها انقسامات حادة يف بنيان املجتمع، ولدت حالة من 
التطرف وعدم الثقة بني مكوناته، فتجدد العنف وأصبح ممنهجاً 
وانزلقت البالد إىل حالة من الفوىض العارمة  والحرب األهلية87. 
أهذاف الدراسة
تهدف الدراسة لقياس جودة القانون 29 لسنة 2013 يف العدالة 
االنتقالية تبعا لفاعلىته يف الواقع العميل ومدى نجاحه يف تحقيق 
األهذاف املنتظرة من وراء إصداره وعىل رأسها تعزيز سيادة القانون، 
وأثر تدين الجودة التقنية للقانون عىل إمكانية تطبيقه وتنفيذه 
واإللزام بأحكامه.
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ويف تعريفه ملنظامت املجتمع املدين نص عىل أنّها “تتكون من اتفاق 
بني شخصني أو أكرث، لغرض غري الحصول عىل ربح مادي”، ثم يأيت يف 
مادته الثالثة تحت عنوان أغراض منظامت املجتمع املدين لينص عىل 
أن “تأسيسها يكون بهدف تحقيق أهدافها، وال يجوز أن تتضمن تلك 
األهداف تحقيق الربح املادي ملنظامت املجتمع املدين أو ألعضائها 
رصاحة أو ضمنا”!
ويف مادته الرابعة تحت عنوان تأسيس منظامت املجمع املدين اشرتط 
“لتأسيسها إبرام اتفاق بني األعضاء املؤسسني”، ثم يف نّص الفقرة 
املتعلقة ببيان الهيكل التنظيمي للمنظمة، بيان لطريقة االنتخاب يف 
هذه الهيئات، واختصاص كل هيئة من هيئاتها، وصالحيات أمينها 
وأعضائها وكذلك مكافآتهم وطريقة محاسبتهم وإقالتهم، واملالحظ 
هنا استخدام مصطلح أمني، وهي تشري إىل املصطلحات املستخدمة 
يف القانون 19لسنة2011، والتي أكدت لجنة وضع مرشوع قانون 
الجمعيات سالفة الذكر عىل قطع الصلة بالكامل بهذا القانون، 
إضافة إىل النص عىل الحق يف مكافأة لألمني واألعضاء وهو ما يخالف 
ما استقر عليه العمل يف هذا املجال بأنه ال يحق لرئيس مجلس 
اإلدارة وأعضائه تقايض مكافآت عن عملهم. 
ونجد الفقرة الثالثة من مادته الخامسة وتحت عنوان املحظورات 
عىل املنظمة، “حظر استهداف تحقيق ربح أو مامرسة نشاط ينرصف 
إىل القيام بجمع األموال”. ويف الفقرة الثامنة من ذات املادة “يحظر 
عىل السلطات العامة عرقلة نشاط منظامت املجتمع املدين.. وأن 
تتخذ السلطات العامة كافة التدابري الالزمة التي من شأنها توفري 
الحامية للمنظمة وأعضائها وأي شخص كان من أي عنف أو تهديد 
أو ضغط ناتج عن مامرسة املنظمة لحقوقها املشار إليها يف هذا 
القانون”!، وهكذا نجد أن هذه املادة -سالفة الذكر- قد تناولت 
املحظورات عىل املنظمة بصيغة اتسمت بالغموض والتكرار، وخلطها 
تلك مع محظوراتها عىل السلطة العامة!
كام نجد يف نص مادته الّسادسة تحت عنوان الشخصية القانونية 
للمنظمة عىل أنها “تكتسب الشخصية القانونية فور إشهارها، وال 
يُخل هذا بحق األفراد يف مامرسة حق التجّمع الّسلمي واالجتامع 
وحرية التعبري”، مع أن هذا الحق له معنى مختلف عن الحق يف 
تكوين الجمعيات إال أن طريقة إدراجه يف هذه املادة ويف هذا 
السياق، قد تُفهم من بعض األفراد عىل أنه يعني حق مامرسة 
العمل الجمعيايت واملنظاميت والتظاهر وتنظيم املسريات بدون أن 
يكون لها إشهار أو تسجيل بشكل رسمي، األمر الذي يُحدث خلطاً 
بني مفهومي حق تكوين الجمعيات، والحق يف التجمع السلمي 
واالجتامع وحرية التعبري لدى األفراد!!.
الخالصة: 
نخلص إىل أّن الّدولة وإْن كانت ُمدركة ألهمية منظامت املجتمع 
املدين يف تحقيق التنمية واملشاركة يف عملية إعادة بناء الدولة عىل 
أسس الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، إال أنها مل تكن مدركة 
للمشاكل والتحّديات املعيقة لهذه التنمية يف هذا القطاع، ودليلنا 
أنها أخفقت يف إحداث أي إصالٍح يُذكر يف هذا املجال سواء عىل 
مستوى املنظومة القانونية أو املنظومة الثقافية والسلوكية داخل 
قطاع املجتمع املدين، وذلك يرجع بالدرجة األوىل -حسب نظرنا- 
إىل: 
غياب الحوكمة الرشيدة يف أداء الدولة، وآليات واضحة ومحّددة  •
وشّفافة يف تعاملها مع كافة الشؤون واملوارد العامة. 
غياب أي اسرتاتيجية أو خطة واضحة ومتكاملة سواء عىل  •
املدى القصري أو البعيد يف التّعامل مع هذا القطاع الذي يعّد 
قاعدة أساسيّة من قواعد بناء الّدول الّدميقراطية، لذا اتسمت 
أعاملها بالعشوائية واالرتجالية والغموض والتّضارب أحياناً، 
فعندما تقوم الحكومة بإنشاء جهاٍز إداري جديد، كمفوضية 
املجتمع املدين مثالً، ثم متنح وزارة الثقافة واملجتمع املدين ذات 
االختصاصات، ودون أن يكون أليٍّ منهام ترشيع مرجعي لبيان 
مامرسة تلك االختصاصات وضبطها، فإنها بذلك تكون كمن دخل 
الّسباق واضعاً العربة ليس أمام الحصان، وإمنا أمام أكرث من 
حصان!!.
عدم االستناد إىل األسس واألصول واملعايري املعمول بها يف  •
مجال صناعة القوانني عند العمل عىل مرشوع القانون املُنتظر، 
ما أدى إىل ظهوره يف شكٍل مشّوٍه وهجنٍي، األمر الذي يجعله 
جديراً بفقدان االحرتام قبل صدوره ودخوله حيز النفاذ!، وهو 
يعّد منوذجاً لسياسات الحوكمة غري الرشيدة!!، وعربة ملن يقوم 
بالهدم واإللغاء قبل أن يكون مستعداً وقادراً عىل إيجاد البدائل 
 وإعادة البناء!
وعليه نويص بالعمل عىل منع صدور هذا القانون وفقا ملسّودته 
وحالته الراهنة، والبدء يف العمل ليس فقط عىل إعادة النظر يف 
نسخة هذا املرشوع وحسب، بل ويف النظام القانوين لقطاع املجتمع 
املدين كله )ترشيعاته ومؤسساته( بطريقة علمية تقوم عىل إعامل 
املبادئ واملعايري املُتبعة يف هذا الشأن، ومبا يضمن ألي تغيري قد 
يحدث يف النظام القانوين لهذا القطاع من خالل أي شكل من أشكال 
الترشيع، أن يكون مؤثرا وفاعال يف تحقيق التنمية، وجديرا باالحرتام.
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قد تنجم عن تطبيقه.
3- تقويم املرشوع وفقا ملعيار املرشوعية: 
ويقصد باملرشوعيّة، “التحقق من عدم تعارض مرشوع القانون 
مع الصكوك الدولية النافذة يف ليبيا، واملبادئ القانونية العامة، 
والترشيعات الوطنية ذات العالقة”، نجد أن املرشوع من جهة يشري 
إىل وقوع مخالفة ومازالت مستمرة، ومن جهة أخرى يشكل يف ذاته 
مخالفة ملبدأ املرشوعية من عدة أوجه، وبيان ذلك فيام ييل: 
قيام الدولة باإلرساع بإصدار قانون األحزاب السياسية إعامال  •
للامدة الخامسة عرشة من اإلعالن الدستوري وقبل املوعد املقرر 
لالنتخابات بشهرين فقط لتمكني األحزاب السياسية التي كانت 
موجودة بحكم الواقع قبل صدوره من املشاركة يف العملية 
السياسية، والرّتاخي يف إصدار قانون منظامت املجتمع املدين 
مدة تزيد عن أربع سنوات، مع العلم، بحالة الفراغ الترشيعي 
التي يعيشها هذا القطاع، يشكل مخالفة لنص املادة سالفة 
الذكر وذلك باالمتناع عن إصدار هذا القانون وما نجم عن ذلك 
من إرضار بقطاع منظامت املجتمع املدين.
كام أن الطريقة التي أُعد بها هذا املرشوع جاءت باملخالفة  •
لجملة من املبادئ القانونية العامة واملتمثلة يف مبدأ املشاركة 
والشفافية، حيث انفردت وزارة الثقافة واملجتمع املدين بالتفكري 
األحادي يف مرشوع القانون من حيث أسبابه وأهدافه وآلياته 
وصياغته، بدون مشاركة لألطراف ذات العالقة، سواء الفئة 
املستهدفة بالقانون أو الجهة املسؤولة عن تنفيذه بعد صدوره، 
أو الجهات واملؤسسات املختصة مبسائل القانون سواء من حيث 
الدارسات أو الصياغة.
كام مل تقم بنرش مسودة املرشوع لتمكني املهتمني من االطالع  •
عليها ومعرفة مضمونها وما وصلت إليه آخر نسخة ملرشوع 
القانون.
أيضا نجد أن املادة الثانية من املرشوع عندما بينت بعض  •
تسميات منظامت املجتمع املدين وذكرت من بينها املؤسسة 
)التي تسمح بتكوينها من شخصني أو أكرث(، شكلت مخالفة لنص 
املادة 69 من القانون املدين الليبي بشأن تعريف املؤسسة بأنها: 
شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غري معينة، لعمل ذي 
صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو ألي عمل 
 آخر من أعامل الرب أو النفع العام.
4- تقويم املرشوع وفقاً ملعيار املشاركة، والتحقق من مدى إمكانية 
تطبيقه: 
ويقصد باملشاركة، “متكني كافة أصحاب املصلحة واألطراف ذات 
الصلة باملساهمة يف املرشوع من ألفه إىل يائه”، واملالحظ أّن 
وزارة الثقافة واملجتمع املدين قد انفردت بإعداد مسودة املرشوع 
باالعتامد فقط عىل مسودة مرشوع قانون الجمعيات الذي أعّدته 
اللجنة املشكلة من قبلها سالفة الذكر، دون إتباع نهج مشاركة كافة 
أصحاب املصلحة وذوي العالقة مبوضوع القانون، وذوي االختصاص، 
يف أي مراحل من مراحل التفكري يف هذا املرشوع، وكيفية إعداده، 
وصياغته، فمثال مل نجد أي مشاركة لجهات رسمية ذات عالقة مبجال 
القانون مثل إدارة القانون بوزارة العدل، أو مركز دراسات القانون 
واملجتمع بجامعة بنغازي، وهي جهات لها من املعرفة باألمور 
القانونية ما يجعل مشاركتها ذات أثر، سواء من حيث املصطلحات 
والعبارات املستخدمة وطريقة الصياغة، إضافة إىل ضامن انسجام 
مواده بعضها مع ببعض، وعدم تعارضها مع نصوص قانونية واردة يف 
ترشيعات أخرى. 
كذلك مل ترشك مفوضية املجتمع املدين وهي الجهة التي سيوكل لها 
مسؤولة تنفيذ هذا القانون بعد سنه، وما ملشاركتها من أهمية يف 
تحديد أهدافه وآليات تنفيذه، كذلك مل ترشك الجهات املستهدفة 
بأحكام هذا القانون وهي منظامت املجتمع املدين، إذ تكاد تكون 
مشاركتها معدومة إذا ما نظرنا إىل عدد منظامت املجتمع املدين 
املسجلة يف ليبيا التي يزيد عن ثالثة آالف منظمة، خاصة وأن 
مشاركة الجهات املستهدفة بأحكام هذا القانون ستساهم يف ضامن 
فاعلية وقابلية القانون للتطبيق، واحرتامه.
وعليه، فإن مرشوع القانون يكون قد أخفق أيضا يف إعامل مبدأ 
مشاركة األطراف الرئيسية يف صناعة هذا القانون، ومل يراع معيار 
التحقق من إمكانية تطبيقه، مام يضعف من قيمته وفرص قبوله 
واحرتامه وتنفيذه بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ.
5- تقويم املرشوع وفقاً ملعيار الوضوح والبساطة: 
ويقصد بالوضوح والبساطة، “استخدام كلامت وعبارات ومصطلحات 
واضحة املعنى والتعبري وبسيطة الرتكيب وغري قابلة للتأويل”، وقد 
جاءت صياغة مرشوع هذا القانون بشكل ال يلبي معيار الوضوح 
والبساطة سواء يف املصطلحات املستخدمة، أو العبارات التي صيغ 
بها، وكمثال عىل ذلك نستدل باملادة الثانية حول ما يشمله مصطلح 
منظامت املجتمع املدين من تسميات مثل)تجمع، جمعية، منظمة، 
مركز، نادي، تنسيقية، ائتالف، سائر منظامت املجتمع املدين(  فهذه 
املصطلحات والصياغة، أدت من حيث الواقع إىل إحداث نوع من 
الغموض يف فهم املقصود من هذا التعدد يف التسميات، وما سائر 
منظامت املجتمع املدين األخرى التي مل يُسمها املرشع ؟!، وإذا كانت 
كل هذه التسميات تدل عىل نفس الشئ، فام الحكمة من وراء هذا 
التعدد ملسميات لها نفس املعنى ؟!، فاملرشع يجب أن يبتعد عن 
التكرار الذي قد يوصف بالعبث.
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تحليل مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين
استناداً إىل املعايري املرجعية يف مجال صناعة القوانني، املشار إليها 
آنفاً، والتي نتناولها فيام ييل: 
1- تقويم املرشوع وفقا ملعيار املالءمة: 
يقصد مبعيار املالءمة هنا، “مدى الدقة يف تشخيص الواقع، ورصد 
ما به من مشاكل معيقة لتحقيق التنمية، وما مدى سالمة االتجاه 
نحو صناعة القانون واعتباره الوسيلة املثىل ملعالجة تلك املشاكل”، 
يف الواقع مل نجد ما يفيد قيام وزارة الثقافة واملجتمع املدين، كونها 
الجهة التي قامت بإعداد هذا املرشوع، بأي دراسات ميدانية أو 
علمية سواء ملنظومة السلوك والعالقات داخل قطاع املجتمع املدين، 
أو للنظام القانوين املنظم له، وذلك لتشخيص البيئة املستهدفة 
بالقانون الجديد، ومعرفة املشاكل الحقيقة التي يستوجب العمل 
عىل معالجتها، وهل تكمن هذه املشاكل يف منظومة السلوك 
والثقافة السائدة داخل هذا القطاع؟ أم يف النظام القانوين املنظم له؟ 
ذلك ألنه إذا كانت املشكلة يف الثقافة والسلوك، فاألمر يحتاج وقبل 
الرشوع يف إعداد مرشوع القانون إىل دراسة مسببات هذه املشاكل، 
وهل ترجع إىل موروث ثقايف أم ألسباب اقتصادية أم أخالقية أم 
اجتامعية أم دينية، باعتبار هذه الدراسة غاية يف األهمية يف تحديد 
الهدف من وراء القانون الذي سيرشع يف سنه، كام تساهم يف 
تحديد كثري من مضامني هذا القانون، أما إذا كانت املشكلة تكمن 
يف القانون نفسه فينبغي حينها رصد مواطن القصور والعيوب، 
وكذلك املزايا، قبل الرشوع يف إلغائه، وذلك لتفادي مواطن القصور 
واالستفادة من املزايا يف املرشوع الجديد، ومعرفة ما إذا كان األمر 
يحتاج إىل إلغاء كل القانون أم تعديل بعض مواده، وهل يحتاج إىل 
جهة جديدة يناط بها أمر تنفيذه واإلرشاف عليه، أم هناك جهات 
موجودة أصال ميكن لها القيام بهذا الدور. 
وعليه وبالنظر إىل عدم توفر أي شئ مام ذكر، فإن معيار املالءمة 
يكون قد غاب يف عملية إعداد هذا املرشوع، مام يضعف من فرص 
تحقيقه ألي من أهذافه التي قد ترجى من وراء سنه، خاصة بعد 
أن اختلفت نسخته األخرية عن نسخة اللجنة سالف اإلشارة إليها.
2- تقويم املرشوع وفقاً ملعيار التناسب: 
ويقصد مبعيار التّناسب عند اللجوء إىل سن قانون معني، “دراسة 
مزايا ذلك وعيوبه، واملوازنة بينهام، وعىل ضوء تلك الّنتائج ميكن 
امليض قدما يف سنه أو العدول عنه”، ومن خالل البحث مل نجد أي 
دراسة بخصوص مزايا مرشوع القانون وعيوبه، وكل ما الحظناه 
هو الرتكيز عىل إلغاء القيود الواردة يف القانون السابق، ومن أمثلة 
ذلك: تعديل العدد املطلوب لتأسيس املنظّمة من خمسني شخصاً 
إىل اثنني أو أكرث فقط، وكذلك قيد اشرتاط صدور قرار من جهة 
اإلدارة املختصة الكتسابها الشخصية القانونية، حيث أعطاها هذا 
الحق بقوة القانون يف حال عدم رد اإلدارة عىل طلبها يف مدة 
معينة، واشرتاط األذن املسبق من اإلدارة املختصة لحصولها عىل 
متويل أجنبي أو القيام بجمع تربعات، إىل االكتفاء بإخطارها اإلدارة 
بالحصول عىل متويل واإلعالن عنه، باإلضافة إىل جملة من الضوابط 
األخرى التي كانت واردة يف القانون القديم ويرى املرشوع بأنها 
تشكل قيوداً عىل عمل منظامت املجتمع املدين فقام بإلغائها، مع 
أن بعض تلك الضوابط تتعلق برضورة أن يكون للمنظمة مقر مالئم 
ملامرسة نشاطها، وبرضورة التوثيق لكافة اجتامعات وقرارات مجلس 
اإلدارة، والجمعية العمومية وبكيفية الدعوة الجتامعاتها واتخاذ 
قراراتها العادية وغري العادية، والسلطة املخولة بتعديل النظام 
األسايس وغري ذلك من الضوابط التي تصب يف إطار تعزيز مبدأ 
املشاركة والشفافية واإلدارة الرشيدة داخلها، حيث خال املرشوع من 
بياٍن لتلك الضوابط، وعىل غرار ما هو منصوص عليه يف القوانني 
املقارنة ومنها القانون التونيس سالف اإلشارة إليه، الذي أخذ منه 
هذا املرشوع كثرياً من نصوصه، حيث ترك املرشوع كل ذلك لألعضاء 
املؤسسني ببيانه يف النظام األسايس للمنظمة.
والحقيقة أن عدم دراسة ومعرفة مزايا مرشوع هذا القانون وعيوبه، 
وما قد ينجم عن تطبيقه من مخاطر وإرضار، خاصة يف بيئة وإن 
كان لها رصيد كبري وقديم يف العمل الخريى واألهيل والتطوعي إال 
أن فرتة حكم النظام السابق قد خلقت هوة كبرية بني ذلك املوروث، 
وما أصبح عليه الحال يف وقتنا املعارص من مأسسة وإدارة وتخطيط 
اسرتاتجي وإعالمي وأرشفة وتوثيق يف عمل املنظامت والجمعيات، 
األمر الذي يجعلنا نعتقد بأن كثرياً من املنظامت يف ليبيا حديثة عهد 
بالعمل عىل هذا النحو وبهذا املستوى، ومن ثمَّ فإن النهج الذي 
أخذ به املرشوع من إزالة كافة القيود بدون أن تكون هناك أي 
دراسة ملزايا هذا النهج وعيوبه، تهدد بكثري من املخاطر، منها ما 
ظهر للوجود يف الواقع يف أثناء فرتة انتظار صدور هذا القانون، من 
أمثلة ذلك ما يعرف بجمعيات “الشنطة”)الحقيبة(  بعضها يتكون 
من شخصني فقط، وليس لها مقر عىل أرض الواقع مالمئا ملامرسة 
نشاطها وإمنا مجرد عنوان عىل شبكة املعلومات العاملية أو مواقع 
التواصل االجتامعي، وبدون أن يكون لها عدد كاٍف من املؤسسني 
لتكوين مجلس إدارة وجمعية عمومية لتسيري شؤون املنظمة 
وإدارتها عىل أسس من اإلدارة الرشيدة والشفافية، وتُركز ُجّل عملها 
ليس لتحقيق أهدافها املعلن عنها يف نظامها األسايس، وإمنا للحصول 
عىل التمويل وجمع التربعات.
وعليه فإن مرشوع القانون موضوع الدارسة عندما اكتفى باالبتعاد 
عن عيوب القانون السابق دون األخذ مبزاياه، ومل تنجز أي دراسة أو 
أي تقييم ملزياه وعيوبه، يكون قد أخفق يف إعامل معيار التناسب، 
ويجعله يف وضع قد يكون أسوأ من سابقه من حيث األرضار التي 
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ثالثاً: تحليل مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين وتقوميه
استندنا يف تحليلنا وتقومينا ملرشوع قانون منظاّمت املجتمع املدين يف 






وقبل امليض يف تحليلنا، نذكر بهذا املرشوع.
مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين
تقدمت وزارة الثقافة واملجتمع املدين مبرشوع قانون منظامت 
املجتمع املدين ملجلس الوزراء، الذي قام بدوره بعرضه عىل املؤمتر 
الوطني العام سنة 2013، وباالطالع عىل مرشوع هذا القانون 
نجد أنه مكون من)23 مادة(  ويف بحثنا عن األسباب التي دعت 
إىل العمل عىل هذا املرشوع واملشكلة التي يهدف إىل معالجتها، 
والهدف منه، ومن قام وشارك يف إعداده وصياغته، وما مدى 
االستفادة من التجارب السابقة واملعارصة، وذلك يف محاولة لفحص 
مدى مراعاة جملة من املعايري واملبادئ املستقرة واملعمول بها يف 
مجال صناعة القواني أثناء إعداده، حيث تبّي لنا بأن املرشوع 
املذكور هو يف مجمله ذات املرشوع الذي أعّدته اللجنة الّسابق 
ذكرها واملشكلة سنة 2011. 
وفيام ييل أمثلة عن بعض التعديالت التي أضافتها وزارة الثقافة 
واملجتمع املدين، ومل تكن موجودة يف نسخة اللجنة: 
تسمية مرشوع القانون بقانون منظامت املجتمع املدين وليس  •
الجمعيات، وتعديل مصطلح جمعية مبنظمة.
النص رصاحة عىل الجهة املختصة بعملية التسجيل واإلشهار  •
للمنظامت، وهي مركز دعم منظامت املجتمع املدين )مفوضية 
املجتمع املدين حالياً(.
إضافة مثانية بنود للامدة الخامسة الخاصة باملحظورات عىل  •
الجمعية، ومنها: عدم جواز الحصول عىل أموال من الخارج 
سواء من شخص ليبي أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من ميثلها يف 
الداخل، وال أن ترسل شيئاً من ذلك إال بعد الحصول عىل إذن 
من مركز دعم منظامت املجتمع املدين.
زيادة عدد الصحف املحلية التي يجب عىل املنظمة أن تنرش  •
فيها مواردها املالية، من واحدة إىل ثالثة. 
وبخصوص فروع املنظامت األجنبية شّدد مرشوع القانون عىل  •
رشوط عملها داخل ليبيا أكرث مام كان وارداً يف نسخة اللجنة. 
واملالحظ ومن خالل االطالع عىل بعض قوانني الجمعيات بالدول 
العربية، أن مرشوع القانون املذكور قد استقى كثرياً من مواده من 
التجربة التونسية وتحديدا من املرسوم رقم 88لسنة 2011املؤرخ يف 
24ديسمرب 2011بشأن تنظيم الجمعيات.
وقد تعذر علينا معرفة كثري من املسائل املهمة حول املرشوع 
املذكور بسبب عدم وجود مذكرة توضيحية تبي األسباب التي 
استدعت إجراء تلك التعديالت واإلضافات، كام ال توجد أي دراسة 
سابقة عىل املرشوع ملنظومة العالقات والسلوك يف مجال منظامت 
املجتمع املدين أو للقانون رقم 19. ومع ذلك ومن خالل مطالعة 
نصوص مرشوع هذا القانون ميكن لنا أن نستخلص اآليت: 
إن االعتقاد السائد بأن القانون رقم 19 لسنة 2001 مل يعد صالحا 
بسبب القيود الواردة فيه والسالف ذكرها، ولكونه يعرب عن سياسة 
النظام السابق وفلسفته، كان سببا رئيسا وراء العمل عىل مرشوع 
القانون، إضافة إىل االعتقاد بأن القانون السابق أحد األسباب املعيقة 
لعمل منظامت املجتمع املدين وانطالقها للمساهمة يف تحقيق 
التنمية، لذا فقد ركز مرشوع القانون عىل إزالة كافة القيود السابقة، 
وتسهيل إجراءات تأسيس املنظامت وآليات عملها إىل درجة قد 
تثري بعض املخاوف لدى البعض، خاصة عندما يتعلق األمر بالعدد 
املطلوب لتأسيس الجمعية، أو بالتمويل األجنبي، وجمع التربعات، 
وعمل املنظامت األجنبية، وضوابط اإلدارة الرشيدة والرقابة داخل 
املنظمة باملقارنة بالقانون رقم 19.
وكدليل عىل وجود تلك املخاوف نالحظ أن املادة الخاصة بحق 
املنظامت يف الحصول عىل التمويل األجنبي وجمع التربعات تعرضت 
لكثري من التعديالت مرة باشرتاط رضورة اإلذن املسبق من الجهة 
املختصة بالشهر والتسجيل، ومرة باالكتفاء باإلخطار، كام أن املادة 
الخاصة بفروع املنظامت األجنبية العاملة يف ليبيا كان محل جدل 
وتعديل، فقد كان أحد املشاريع السابقة ينص عىل رضورة أن يكون 
القامئون عىل إدارة فرع املنظمة األجنبية يف ليبيا من مواطني الدولة 
الليبية، وقد أُلغي هذا الرشط يف نسخة املرشوع الحايل، وهو مؤرش 
عىل تأثري بعض املنظامت األجنبية عىل صياغة هذا املرشوع من 
خالل تكثيف التواصل مع الوزارة وتنظيم بعض اللقاءات مع بعض 
منظامت املجتمع املدين ملناقشة موضوع مرشوع القانون، وحتى 
ال نسهب يف إبداء املالحظات عىل هذا املرشوع، نحاول فيام ييل 
دراسته للوقوف عىل مدى مراعاته لبعض املعايري املستقرة واملتبعة 
يف صناعة القواني، باعتبار أن إعامل هذه املعايري هي مبثابة امليزان 
الذي يقاس من خالله نسبة النجاح أو الفشل يف إعداد مرشوع 
القانون، وهي أيضا مؤرش إلمكانية تحقيق القانون ألهدافه من 
عدمه2
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السابق ومزاياه، وما مزايا املرشوع املقدم من جانبها وعيوبه.
1-3 إنشاء مركز دعم منظامت املجتمع املدين
بتاريخ 2012.1.15م، أصدرت الحكومة االنتقالية الثانية القرار رقم 
12لسنة 2012م بشأن إنشاء مركز دعم منظامت املجتمع املدين، 
والذي أسندت إليه بعض املهام املتعلقة مبنظامت املجتمع املدين، 
منها: تسجيل املنظامت وإشهارها ،وتنظيم عملها، إضافة إىل تنظيم 
عمل املنظامت األجنبية التي ترغب بالعمل يف ليبيا، ويعد إنشاء 
هذا املركز مؤرشا عىل اهتامم الدولة بهذا القطاع، إال أن املالحظ يف 
هذا القرار أن ديباجته قد خلت من اإلشارة إىل قانون مرجعي ميكن 
الرجوع إليه يف عملية تسجيل املنظامت وإشهارها، وتنظيم عملها، 
األمر الذي صعب عىل املركز أداء مهامه، حيث اعتمد يف العمل 
عىل جملة من املعايري والضوابط املأخوذة من تجارب سابقة لبعض 
الدول يف هذا املجال، وبالنظر إىل أن هذه الضوابط واملعايري مل يصدر 
بشأنها أي قانون أو قرار وإمنا هي من صنع القامئني عىل إدارة املركز 
فقط كانت عرضة دامئا للتعديل والتغيري بتغري إدارة املركز وسياساته.
1-4 اختصاصات وزارة الثقافة واملجتمع املدين
بتاريخ 2012.3.29م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135لسنة2012 
م بشأن اعتامد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة 
واملجتمع املدين ورغم اإلشارة يف ديباجته إىل صدوره بعد االطالع 
عىل القرار رقم 12لسنة 2012سالف الذكر، فقد نص يف املادة 
الثانية وهو بصدد بيان اختصاصات الوزارة عىل ذات االختصاصات 
املمنوحة للمركز سالف الذكر، ومنها: 
البند 20: إشهار املنظامت، واعتامد نظمها األساسية ومتابعتها  •
يف أداء مهامها وفقا ملا هو مقرر يف الترشيعات النافذة.
البند 21: التنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين لتحقيق  •
األهذاف التي قامت من أجلها.
البند 23: العمل عىل تعزيز دور املنظامت ودعمها وتطويرها. •
البند 25: املساهمة يف تنفيذ برامج التدريب التي تقدمها  •
مؤسسات املجتمع املدين.
ونصت املادة الواحد وعرشون عىل الجهات التي تتبع وزارة  •
الثقافة واملجتمع املدين أو تعمل تحت إرشافها، ومن بينها مركز 
 دعم منظامت املجتمع املدين.
إن هذا النهج الذي سلكته الدولة وقيامها مبنح وزارة الثقافة 
واملجتمع املدين ذات االختصاصات التي منحت ملركز دعم منظامت 
املجتمع املدين، أدى يف الواقع إىل حالة من االزدواجية والفوىض يف 
عملية تسجيل املنظامت وتنظيم عملها.
1-5 تسمية مفوضية املجتمع املدين
بتاريخ 2013.10.13م أصدر مجلس الوزارة)الحكومة االنتقالية 
الثالثة(  القرار رقم 649 لسنة 2013م بشأن تعديل تسمية مركز 
إىل مفوضية املجتمع املدين وإعادة تنظيمه، بسبب ما أثاره مصطلح 
)دعم(  من نقاش ومطالب من قبل املنظامت، يف ظل عجز املركز 
عن تقديم أي دعم، ومبوجب هذا القرار ومبناسبة تعديل التسمية 
سعت وزارة الثقافة واملجتمع املدين إىل توسيع دائرة تبعية مفوضية 
املجتمع املدين إىل الوزارة، فعىل الرغم من نص القرار عىل متتع 
املفوضية بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة، فإنه نص عىل 
رضورة عرض أغلب قرارات مجلس إدارة املفوضية عىل وزير الثقافة 
واملجتمع املدين لالعتامد، خاصة تلك القرارات املتعلقة بالسياسة 
العامة للمفوضية وتقديرات امليزانية، وإنشاء فروع لها، مام انعكس 
سلبا عىل مستوى أداء املفوضية، األمر الذي يستدعي العمل عىل أن 
تكون املفوضية مستقلة عن الحكومة ومنظمة مبوجب قانون وليس 
قرار، وتجدر اإلشارة إىل وجود مساٍع داخل الهيئة التأسيسية لصياغة 
الّدستور لتكون “مفوضية املجتمع املدين”هيئة “دستورية”ضمن 
هيئات أخرى.
2- الجدل حول مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين
بسبب حالة الفراغ الترشيعي التي اتّسم بها قطاع منظامت املجتمع 
املدين، وتعطل صدور القانون املنظم له، كرث الجدل حول هذا 
املرشوع، والذي رصدته إحدى الصحف االلكرتونية الليبية79 تحت 
عنوان: جدل حول مسّودة قانون منظامت املجتمع املدين يف ليبيا، 
حيث ذكرت بأن وزارة الثقافة واملجتمع املدين مل تقم بنرش مسودة 
مرشوع القانون وخصوصا بعد إجراء التعديالت األخرية عليه، ويف 
ورشة عمل أقيمت شهر سبتمرب سنة 2013م تحت عنوان )حوار 
ممنهج حول مسودة قانون مؤسسات املجتمع املدين(  بالتعاون بني 
بعض منظامت املجتمع املدين املهتمة مبرشوع القانون، نُوقشت آخر 
مسودة متكنوا من الحصول عليها، وقد تركزت معظم االنتقادات، 
حول املوارد املالية للمنظامت والرقابة عليها، واملواضيع املتعلقة 
بالتأسيس واإلشهار، إضافة إىل ركاكة الصياغة والخلط والتكرار، 
وقد تضاربت اآلراء حول هذا املرشوع حيث اعتربه البعض يعكس 
اجتهاداً بذل يف كتابته، يف حني وجد آخرون أنّه بعيد كل البعد عن 
املعايري الدولية املعرتف بها، وال يعكس مساحة الحرية املكتسبة 
اآلن يف ليبيا، ويجسد ثقافة السيطرة والشك يف اآلخر، مستشهدين 
بوجود نص حول إنشاء كيان مسيطر هو "مركز دعم منظامت 
املجتمع املدين”و”منع الدعم الخارجي”و”اشرتاط اإلعالن عن أي 
متويل”تستلمه املنظمة يف ثالث صحف.
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والواقع أنه قبل تاريخ اإلعالن الدستوري كان هناك ما يدل عىل 
اهتامم الدولة بعد الثورة مبوضوع منظامت املجتمع املدين.
-1 مالمح ومؤرشات االهتامم مبنظامت املجتمع املدين
بدأت مالمح اهتامم الدولة مبنظامت املجتمع املدين تظهر أثناء شهر 
فرباير 2011، ولكن عىل مستوى املؤسسات أكرث منه عىل مستوى 
الترشيعات وبيان ذلك فيام ييل: 
1-1 تسمية مسؤول لقطاع الشباب واملجتمع املدين
تعد اإلدارة املحلية املؤقتة ملدينة بنغازي أول مكون من مكونات 
الدولة أنشئ يف فرباير2011، حيث ُشكل يف ظرف أسبوع، بقرار من 
إئتالف ثورة السابع عرش من فرباير70، وقد تضمن قرار إنشائه تسمية 
مسؤوٍل لقطاع الشباب واملجتمع املدين271
1-2 إنشاء وزارة الثقافة واملجتمع املدين
قام املجلس الوطني االنتقايل72 بعد تأسيسه يف األسبوع الرابع من 
فرباير 2011 بإنشاء مكتب تنفيذي تابعٍ له، وكلف له رئيسا73، كام 
قام املجلس بتسمية أعضاء املكتب التنفيذي ومن بينهم املكلف 
بحقيبة الثقافة واملجتمع املدين74، ثم قام املكتب التنفيذي الحقا 
ومبوجب قراره رقم 2011/8 بتحديد اختصاصات دائرة الثقافة 
واملجتمع املدين ومن بني هذه االختصاصات، دعم مؤسسات املجتمع 
املدين، ونرش ثقافة املجتمع املدين، وتنظيم ومتابعة املنظامت 
الدولية التي ترغب يف مامرسة أعاملها يف ليبيا، وهو مؤرش عىل 
اهتامم الدولة مبوضوع منظامت املجتمع املدين، حيث أفادنا 
أ.عطية األوجيل، املكلف بشؤون الثقافة واملجتمع املدين، بأنّه مل 
يتقدم مبرشوع قانون خالل وجوده يف الوزارة، وإمّنا دعا منظامت 
املجتمع املدين للمشاركة يف ورشتي عمل بالتعاون مع منظامت 
دولية من أجل مناقشة وبلورة تفاهامت حول قضايا مثل التسجيل 
والتمويل والتعاون مع املنظامت الدولية والشفافية وغري ذلك من 
القضايا، مشرياً إىل تكليف الحكومة االنتقالية األوىل75 التي جاءت 
بعد حكومة األزمة، للجنة برئاسة األستاذة عزّة املقهور وعضوية 
آخرين كاألستاذ صالح املرغني، بإعداد مرشوع قانون بهذا الخصوص 
لتقدميه إىل املجلس الوطني االنتقايل، و”أنّه شخصيّاً ال ميلك 
معلومات عن مصريه “76.
وبناء عىل هذه املعلومة قمنا بالتواصل مع األستاذ صالح املرغني 
املحامي، والوزير السابق لوزارة العدل يف مرحلة الحكومة االنتقالية 
الثالثة77، عرب بريده االلكرتوين الخاص حيث أكّد لنا مشاركته يف 
عضوية لجنة إعداد مرشوع قانون الجمعيات التي ُشكّلت مبوجب 
قرار وزير الثقافة واملجتمع املدين بالحكومة االنتقالية األوىل يف 
أواخر 2011، وقد قام بتزويدنا بنسخة من مرشوع قانون الجمعيات 
املحال بتاريخ 2013.02.20، من اللجنة إىل وزير الثقافة واملجتمع 
املدين بالحكومة املؤقتة الثانية78، مرفقة بنسخة من مذكرة إيضاحية 
بشأن مرشوع القانون املذكور، أشارت يف مقدمتها إىل أن اللجنة 
“رغم تكليفها بإعداد مرشوع قانون للمجتمع املدين، إال أنها رأت 
من األفضل حرص اختصاصها يف وضع مرشوع لقانون الجمعيات 
عىل اعتبار أن تعبري “املجتمع املدين”هو مصطلح “فضفاض”يجمع 
العديد من القوى السياسية واألهلية بل واملهنية والنقابية، ولكّل 
منها نظامها القانوين الخاص، وقد يكون من املتعذر جمعها كلها 
يف قانون واحد ينظم شؤونها، ومن هنا فإن هذا القانون معني 
بالجمعيات دون غريها”.
كام أشارت املذكرة إىل أّن اللّجنة قد قّررت أن “تعتمد طريقة 
مشاركة كّل أطياف الشعب أثناء وضع القانون وبعده”ومنظامت 
املجتمع املدين، إضافة إىل استعانتها مبكتب األمم املتحدة اإلمنايئ 
وبعدد من القوانني ذات الّصلة من دول عّدة، مبا جعل هذا املرشوع 
– حسب املذكرة- “نتاج ديناميكية ومشاركة واسعة”ويف “أجواء 
اتسمت بالتوافق واالنسجام”، ومبا يجعله من “مشاريع القوانني 
النادرة التي مل تضع السلطات الرسمية أّي يد فيها، بل إنها من صنع 
أصحاب الشأن أنفسهم مام يضفي عليه مرشوعية”، وهو “مرشوع 
قانون يقطع بالكامل عالقة الجمعيات بالقانون السابق للجمعيات 
األهلية رقم 19 موضوعيا وإجرائيا”.
وتجدر اإلشارة هنا إىل تعذر معرفة األسباب التي دعت الوزارة إىل 
تشكيل لجنة "كآلية”إلعداد مرشوع قانون، وما املعايري واملبادئ التي 
اعتمدتها يف اختيار أعضاء اللجنة وعملها من أجل إعداد مرشوع 
هذا القانون.
والحقيقة مل تكن املذكرة اإليضاحية سالفة الذكر كافية يف اإلجابة 
عن هذه األسئلة، وما ذكر بها من مصطلحات وعبارات كـ”مشاركة 
كل أطياف الشعب أثناء وضع القانون وبعده”و”وبأنه نتاج عملية 
ديناميكية ومشاركة واسعة”جاءت عامة وفضفاضة، حيث تعذر 
قياس تلك املشاركة ومعرفة نسبتها وحقيقتها، كام أن القول بأن 
هذا املرشوع “من مشاريع القواني النادرة التي مل تضع السلطات 
الرسمية أي يد فيه”يتناقض مع فكرة تشكيل اللجنة املكلفة بإعداد 
هذا املرشوع، فهي لجنة رسمية مشكلة من قبل وزارة الثقافة 
واملجتمع املدين، إضافة إىل الغموض الذي شاب تشكيل هذه اللجنة 
من، حيث مل تبني املذكرة رقم صدور قرار تشكيل اللجنة وتاريخه، 
كام مل تبني عدد أعضاء اللجنة وأسامئهم، ومؤهالتهم وصفاتهم، 
وما الدراسات واألبحاث التي قامت بها ملعرفة مدى الحاجة إىل 
سن قانون جديد، وما املشكلة التي استدعت أصال العمل عىل هذا 
املرشوع، والهدف من ورائه، حيث اكتفت بالقول أن “مرشوع هذا 
القانون يقطع بالكامل عالقة الجمعيات بالقانون السابق للجمعيات 
األهلية رقم 19 موضوعيا وإجرائيا”، دون بيان لعيوب القانون 
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وقد صدر القانون رقم 2001/19 يف الحقيقة عىل خلفية تأسيس 
جمعية حقوق الطفل مبدينة بنغازي يف نوفمرب عام 2000، وما 
تضمنه نظامها األسايس يف باب الهيئات من مصطلحات كـ “رئيس 
مجلس اإلدارة”، و”الجمعية العمومية”، طبقا ملا هو وارد يف قانون 
الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 الذي صدر إبان النظام الجمهوري، 
والذي كان ساريا عند تأسيس جمعية حقوق الطفل، وهي 
مصطلحات باتت يف سنة 2000 تشكل مخالفة ملبادئ وأسس النظام 
الذي تغري إىل ما يعرف بالنظام الجامهريى، وتعد أيضا خروجا عن 
املألوف واملُتّبع يف تسمية الهيئات واإلدارات بحسب ما هو مقرر 
يف القوانني األساسية للنظام القائم آنذاك، والتي اعتمدت تسمية 
“أمي لجنة شعبية”بدال من رئيس لجنة إدارة، و”مؤمتر شعبي”بدال 
من جمعية عمومية، يف كافة مؤسسات وهيئات وإدارات الدولة، 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والعلمية واملدنية والخريية أيضا. 
ومن خالل اإلطالع عىل القانون رقم 19 لسنة 2001، ومقارنته 
بالقانون رقم 111 لسنة 1970، نجد أنه مل يكن قانونا جديدا، بقدر 
ما كان تعديال للقانون السابق يف بعض مواده، وبالقدر الذي يجعله 
منسجام مع مبادئ النظام الجامهريى وتسمياته، ويفرض رقابة 
أكرث للدولة عىل الحق يف تكوين الجمعيات، فإضافة إىل تكراره ذات 
القيود سالفة الذكر والواردة يف القانون رقم 111، تم تعديل وإضافة 
ما ييل: 
أوال: تسمية هيئات الجمعية من )مجلس إدارة، وجمعية  •
عمومية( إىل )لجنة شعبية للجمعية، ومؤمتر الجمعية(، 
واستخدام تسمية الجامهريية العظمى بدال من ليبيا.
ثانيا: فيام يتعلق بنظام إشهار الجمعية، بات يتّم عىل  •
مستوى ليبيا بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وعىل 
مستوى املدينة بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، وانتقلت 
االختصاصات من وزير العمل والشؤون االجتامعية إىل أمني 
اللجنة الشعبية العامة أو أمني اللجنة الشعبية للشعبية بحسب 
األحوال )م6(.
ثالثا: أصبح اإلرشاف عىل نشاط الجمعيات منوطاً بأمانة مؤمتر  •
الشعب العام أو أمانة املؤمتر الشعبي للشعبية حسب األحوال 
طبقا للامدة 30. 
رابعا: ال تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية وال يعتد بأي  •
تعديل يف نظامها األسايس إال من تاريخ صدور قرار من الجهة 
املختصة بحسب األحوال وقيده يف السجل املعد لذلك )م6، 8(، 
وبذلك ألغيت ميزة املادة العارشة يف القانون السابق والتي 
كانت تنص عىل أن يتم الشهر خالل ستني يوما من تاريخ طلبه، 
فإذا انقضت هذه املدة دون إمتامه أو رفضه اعترب الشهر واقعا 
بحكم القانون وعىل الوزارة إجراء القيد يف السجل والنرش يف 
الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذلك.
خامسا: تقرير عقوبة الحبس والغرامة لكل من بارش نشاطا  •
للجمعية قبل شهرها طبقا للقانون، أو استمر يف مامرسة نشاط 
جمعية مل تتم تسوية أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون )م41(.
سادسا: اعترب القانون أي جمعية ال تسوي أوضاعها وفقا  •
ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به منحلة بحكم 
القانون.
سابعا: نصت املادة 48 عىل أن يكون اإلذن بشهر املنظامت  •
والجمعيات األهلية العربية واألجنبية داخل ليبيا، وجمعيات 
األخوة والصداقة بني شعب ليبيا والشعوب األخرى واعتامد 
نظمها األساسية بقرار من أمانة مؤمتر الشعب العام )بصفته 
 السلطة الترّشيعية(.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن مرشوعا لقانون جديد ملنظامت املجتمع 
املدين ظهر سنة 2010م، كان يهدف إىل إلغاء القيود الواردة بالقانون 
رقم 19 لسنة 2001م، وأن يكون منسجام مع املعايري الدولية 
املعرتف بها واملستقرة يف هذا املجال، حيث شاركت يف إعداده بعض 
منظامت املجتمع املدين بالتعاون مع أمانة الشؤون االجتامعية، 
ولكنه مل ير النور، بسبب ما طرأ عىل نسخة هذا املرشوع من 
تعديالت بعد إدراجه من ضمن الترشيعات املستهدفة باإلصالح 
وتبنيه من قبل ما عرف بربنامج ليبيا الغد، ومن أبرز تلك التعديالت 
تغيري مسمى مرشوع القانون من مرشوع قانون الجمعيات األهلية 
إىل مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين، وبالنظر إىل اعرتاض 
رأس النظام السابق عىل هذه التسمية ملا تشكله من تشكيك يف 
نظامه القائم عىل فكرة الجامهريية والشعبية، ولقناعته بأن املجتمع 
الجامهريى ال يعرف ما يسمى باملجتمع املدين واملجتمع السيايس، 
باعتبار هذه األفكار واملسميات موجودة يف فقط يف النظم الغربية 
التي ال تأخذ بالنظام الجامهريى، لهذا السبب وألسباب أخرى ال يسع 
املجال لذكرها، مل ير هذا املرشوع النور.
ثانيا: ترشيعات ما بعد فرباير 2011 
نّص اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 2011208203 يف مادته )15( 
عىل أن تكفل الدولة حرية تكوين األحزاب السياسية والجمعيات 
وسائر منظامت املجتمع املدين، وعىل أن يصدر قانون بتنظيمها، 
وعىل عدم جواز إنشاء جمعيات رسية أو مسلحة أو مخالفة للنظام 
العام أو اآلداب العامة وغريها مام يرض بالدولة ووحدة الرتاب 
الوطني. 
وبتاريخ 2012.05.02، بادرت الدولة بإصدار القانون رقم 29 لسنة 
2012م بشأن تنظيم األحزاب السياسية، لتمكينها من املشاركة 
يف انتخابات املؤمتر الوطني العام الذي كان محدداً له موعد يوم 
2012.7.7، وظل مرشوع القانون املتعلق بالحق يف تكوين الجمعيات 
وسائر منظامت املجتمع املدين قيد التداول بني الجهة الترشيعية 
والحكومة.
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الترشيعات ذات الصلة بتنظيم املجتمع املدين الصادرة منذ  •
االستقالل حتى تاريخه.
الوثيقة املرجعية ملرشوع الدراسة القانونية حول صناعة  •
الترشيعات يف ليبيا الصادرة عن مركز جامعة بنغازي لدراسات 
القانون واملجتمع ومؤسسة فان فولينهوفني للقانون والحوكمة 
 والتنمية بجامعة ليدن.
وتناولت الدراسة املحاور اآلتية: 
أوال: الترشيعات الصادرة قبل فرباير 2011 •
ثانيا: رصد الترشيعات الصادرة بعد فرباير 2011 •
 ثالثاً: تحليل مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين وتقوميه2 •
أوال: ترشيعات ما قبل فرباير 2011
أدركت الدولة الليبية منذ استقاللها، أهمية دور الجمعيات 
واملنظاّمت غري الحكومية يف تحقيق التنمية، فبادرت بتنظيمها 
مبوجب قانون الجمعيات رقم 3 لسنة 641950، بعد تنامي االعتقاد 
بأن املرسوم اإليطايل65، املطبق آنذاك، مل يعد يتامىش مع متطلبات 
الدولة الجديدة ومبادئها، ولذلك عرّف القانون املذكور الجمعية 
بأنها: “التجمع االختياري لعدد من الناس ألي غرض غري طلب 
الكسب وتشمل النوادي عىل أنواعها”66.
وبصدور دستور سنة 1951 نصت مادته )26( عىل كفالة حق 
تكوين الجمعيات الّسلمية، وأحالت تنظيم استعامله إىل القانون، 
كام نّصت عىل حظر تكوين الجمعيات الرسية، والجمعيات التي 
ترمي إىل تحقيق أهذاف سياسية، بواسطة منظامت ذات صبغة 
عسكرية. 
أّما القانون املدين الليبي الصادر سنة 1953، فقد خصص مواده من 
54 إىل 68 لتعريف الجمعية وبيان أحكامها من التأسيس إىل الحّل 
والتصفية، حيث عرّف الجمعية بأنّها: "جامعة ذات صفة دامئة 
مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غري الحصول عىل 
ربح مادي”67، واملواد من 69إىل 79 لتعريف املؤسسة وبيان أحكامها 
من اإلنشاء إىل الحّل والتصفية، حيث عرّف املؤسسة بأنّها: “شخص 
اعتباري يُنشأ بتخصيص مال مدة غري معينة، لعمل ذي صفة إنسانية 
أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو ألي عمل آخر من أعامل 
الرّب أو النفع العام”68، وخصّص املادة 80 لإلشارة إىل أن تنظيم 
الجمعيات الخريية والتعاونية واملؤسسات االجتامعية والنقابات 
سيكون مبوجب قانون. واملالحظ أّن القانون املدين قّد ميّز بني كّل 
من الجمعية واملؤسسة، مفرداً لكلًّ منها أحكاماً خاّصة بها تتناسب 
مع طبيعتها. أّما الجمعيات التعاونية، واملؤسسات االجتامعية 
والنقابات، فقد صدرت بشأن تنظيمها ترشيعات خاصة.
وبقيام النظام الجمهوري بادرت الدولة بإصدار القانون رقم 16 
لسنة 1970، بشأن بعض األحكام الخاصة بالجمعيات القامئة وذلك 
ملبارشة نوع من الرقابة عليها إىل حني إعادة تنظيمها، ويف ظرف سنة 
وتحديداً يف ديسمرب 1970، صدر القانون رقم 111 لسنة 1970م 
بشأن الجمعيات، الذي ألغى مواد القانون املدين الخاصة بالجمعيات 
السابق ذكرها69، وكل ما يخالف أحكامه، والواقع أن هذا القانون 
قد جاء لتقرير جملة من القيود عىل مامرسة الحق يف تكوين 
الجمعيات، وتشديد رقابة الدولة من خالل منح صالحيات واسعة 
لوزير العمل والشؤون االجتامعية، ومن أبرز تلك القيود ما ييل: 
أوال: أال يقل عدد املؤسسني عن خمسي عضوا )م3(. •
ثانيا: يشرتط يف األعضاء أال يكونوا من املحرومني من مبارشة  •
الحقوق السياسية أو املدنية )م 3(.
ثالثا: ربط االنضامم إىل تنظيامت خارج ليبيا بالحصول عىل  •
املوافقة املُسّبقة للوزير )م20 فقرة1(.
رابعا: حظر التمويل الخارجي إال مبوافقة الوزير )م20 فقرة 2(. •
خامسا: اشرتاط الحصول عىل ترخيص من الوزير لجمع التربعات  •
من الجمهور )م21(.
سادسا: ربط تكوين االتّحادات الّنوعية بقرار من مجلس الوزراء  •
)م22(.
سابعا: يتم تشكيل مجلس إدارة االتحاد العام برئاسة الوزير  •
بقرار من مجلس الوزراء )م23(.
ثامنا: تعيي ممثل دائم لوزارة العمل والشؤون االجتامعية له  •
الحقوق املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة )م28(.
تاسعا: تعيني مدير للجمعية بعد موافقة الوزارة  )م 32(. •
عارشا: يجوز للوزير دعوة الجمعية العمومية الجتامع غري عادي  •
كلام كان ذلك رضوريا )م39(.
حادي عرش: إبالغ الوزارة باجتامع الجمعية العمومية وجدول  •
أعاملها ومبحرض االجتامع والقرارات الصادرة، ولها أن تنتدب من 
يحرض.
ثاين عرش: يجوز للوزير وقف أي قرار يصدر من مجلس اإلدارة  •
أو الجمعية العمومية )م42(.
ثالث عرش: يجوز للوزير أن يعني بقرار ُمَسبَّب مديراً أو مجلس  •
إدارة مؤقت ألّي جمعية )م44(.
رابع عرش: للوزير أن يقرر إدماج أكرث من جمعية، وله أن يختار  •
 لها اسامً بعد اإلدماج )م46(.
وقد استمر رسيان هذا القانون حتى صدور القانون رقم 19 لسنة 
2001م، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات األهلية، الذي أضاف إىل 
مصطلح)الجمعية( وصف )األهلية(، فأصبحت تعرف منذ صدوره 
بالجمعيات األهلية2
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مرشوع قانون منظامت املجتمع املدين 812
نارص الككيل5
تعّد السياسة الترشيعية املتبعة يف صناعة أي ترشيع، ومدى 
مراعاتها لجملة من املعايري املستقرة يف هذا املجال، إضافة إىل البيئة 
الترشيعية بشكل عام التي تصاحب تنفيذ تلك السياسات، من 
العنارص املؤثرة يف نجاح عملية صناعة القانون من عدمه.
وحيث إن من تطلعات ثورة السابع عرش من فرباير إصالح السياسة 
الترشيعية وتطويرها من خالل االلتزام بجملة من املبادئ واملعايري 
الواردة باإلعالن الدستوري60، وتلك املتعارف عليها دوليا، ومن ضمن 
تلك اإلصالحات سن قانون خاص مبنظامت املجتمع املدين، الذي 
تعرست عملية وضعه حتى تاريخه. 
وتجدر اإلشارة إىل ظهور أكرث من مسودة لهذا املرشوع، األوىل 
ظهرت يف فرتة الحكومة االنتقالية األوىل )نوفمرب -2011 نوفمرب 
2012( وقُّدمت للمجلس الوطني االنتقايل، والثانية ُعمل عليها إبان 
الحكومة االنتقالية الثانية )نوفمرب -2012 مارس 2014(، واستمر 
تداولها بني الحكومة املؤقتة الثالثة )مارس 2014 - سبتمرب 2014(  
واملؤمتر الوطني العام.
 والواقع إن معارصة مرشوع هذا القانون لثالثة أجسام ترشيعية، 
وأربع حكومات انتقالية ومؤقتة أو ما يزيد، يعد من الصعوبات التي 
واجهة هذه الدارسة، إضافة إىل ضعف عملية التوثيق واألرشفة التي 
اتسمت بها تلك املراحل الزمنية عىل اختالف مكوناتها. 
ويف دراستنا هذه سرنكز عىل آخر نسخة من تلك املشاريع التي 
أحالها املؤمتر الوطني العام إىل مفوضية املجتمع املدين61 يف نوفمرب 
2013، وذلك بهدف عرضها عىل منظامت املجتمع املدين ومناقشتها.
وتكمن أهمية هذه الدراسة22 يف أنّها: 
أوالً: تناقش موضوعاً يتّصل بحق أسايس من حقوق اإلنسان، وهو 
الحق يف تكوين الجمعيات طبقا للامدة 22 من اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان، واملادة 15 من اإلعالن الدستوري. إضافة إىل 
اعتباره أداة ووسيلة للتمكني من التمتع بالحقوق املدنية والسياسية 
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية.
ثانيا: تنامي الوعي بأهمية هذا الحق لدى الليبيني بعد فرباير 2011، 
يف إطار تقديم الخدمات االجتامعية، والتوعية والتثقيف، واملطالبة 
بالحقوق والدفاع عنها، واملشاركة يف عملية التنمية والحوكمة 
الرشيدة، ويف بناء الدولة عىل مبادئ الدميقراطية والشفافية وحقوق 
اإلنسان، ومن مؤرشات هذا الوعي ارتفاع عدد منظامت املجتمع 
محام، واملدير التنفيذي ملفوضية املجتمع املدين.  5
املدين يف ليبيا من 270 منظمة قبل الثورة 2011م، إىل ما يزيد عن 
3000 منظمة تقريبا مع نهاية عام 2014م62.
 ثالثا: دخول عدد كبري من املنظامت األجنبية غري الحكومية إىل ليبيا 
بعد فرباير2011 التي تعمل يف مختلف املجاالت ومع جميع الفئات، 
وبتمويالت مالية كبرية، يف ظل غياب كامل لنصوص قانونية تنظم 
عملها حتى اآلن.
رابعا: االعتقاد السائد لدى الكثريىن بأن القانون رقم 19لسنة 2001، 
ملئ بالقيود ويعرب عن فلسفة النظام السابق يف التّضييق عىل 
الحقوق والحريات، وبالتّايل مل يعد هناك مجاٌل لتطبيقه، وال بّد من 
العمل عىل إصدار بديٍل له، كخطوة أوىل يف طريق عملية اإلصالح 
لهذا القطاع وتطويره، واملالحظ أن كل ما صدر من ترشيعات تتعلق 
بهذا القطاع، خلت من اإلشارة إىل القانون رقم 19 لسنة 2001، 
األمر الذي قد يُفهم معه بأن املادة الخامسة عرشة من اإلعالن 
الدستوري63، قد ألغت ضمنياً هذا القانون، ولكن ما يضعف هذا 
التفسري، أن نسخ تلك املشاريع قد نصت عىل إلغاء العمل به، ما 
يدل عىل أنه، من وجهة نظرنا، ما زال ساري املفعول من الناحية 
القانونية، حتى صدور ما يلغيه رصاحًة، يؤيد ذلك ظهور جدل 
ونقاش يف اآلونة األخرية لدى نشطاء املجتمع املدين ومنظامته، بشأن 
املطالبة باالستمرار يف تطبيقه بدال من حالة الفراغ الترشيعي، خاصة 
يف ظل تنامي الوعي مبخاطر هذا الفراغ وأرضاره، عىل بيئة العمل 
املدين ومكوناته.
وأخريا.. نرى بأنه من املهم دراسة مرشوع قانون بات وجوده أمراً 
البد منه للنهوض بقطاع املجتمع املدين، ولضامن متتع كافة مكوناته 
بحقوقها، وكفالة بيئة خالية من القيود وسياسات اإلقصاء والتهميش 
التي قد متارسها الحكومة ضدها.
املنهجية املتبعة يف الدراسة 
بالنظر إىل أن موضوع الدراسة ينصب عىل تقويم مرشوع قانون 
منظامت املجتمع املدين وتحليله، فإنّه من املهم معرفة: 
اإلرث الترشيعي يف مجال تنظيم منظامت املجتمع املدين، إذ  •
يعد عنرصاً من عنارص تقويم هذا املرشوع، ومدى استفادته من 
هذا اإلرث القانوين، 
وما صدر من ترشيعات ذات عالقة بقطاع املجتمع املدين بعد  •
فرباير 2011.
لذا اعتمدنا يف إعداد هذه الّدراسة عىل منهجيّة التّحليل الوصفي، 
استناداً إىل عدد من املراجع، منها: 
اإلعالن الدستوري. •
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ألغراض سياسية، مثل العديد من اإلجراءات التي اتخذها مجلس 
االربملان املنتخب، مجلس النواب. فهذا األخري حاول جذب السلطة 
القضائية إىل املناطق التي يسيطر فيها واقعيا، وذلك بإصداره يف 20 
ديسمرب 2014م قانونا نقل مبوجبه مقر املحكمة العليا إىل مدينة 
البيضاء،58 وإن كانت املحكمة العليا مل تنفذه، خاصة بعد تقاعد 
رئيسها املستشار كامل دهان وعدم تعيني رئيس لها وعدم انعقاد 
جمعيتها العمومية.59 كام حاول مجلس النواب دون نجاح، كام 
سبقت اإلشارة، تعديل قانون نظام القضاء. ويبدو أن هذا قد أدى 
إىل إن يقوم املؤمتر الوطني العام بإصدار القانونن رقم 2015/6. 
نظرة إىل هذه القوانني والقرارات الصادرة من هذا الطرف أو ذاك، 
واملتزامنة مع مرحلة الرصاع السيايس، تؤكد صحة استنتاجنا بأن 
ما يحدث من تقديم مقرتحات ملشاريع القوانني املتعلقة بالسلطة 
القضائية أساسها هو رصاع سيايس بحت، أدخل القضاء فيه دون 
إرادة منه، وكبده مثنا عاليا، ليس أقله انحسار الثقة فيه واهتزازه، 
وفتح الباب لكل طرف يك يفرس األحكام القضائية بطريقة سياسية، 
وشكك يف القيمة القانونية امللزمة لألحكام، وصريها يف كثري من 
األحيان غري قابلة للتنفيذ، خاصة إذا كانت املحكمة مصدرة الحكم 
واقعة يف نطاق االختصاص املكاين للخصم، أو كان الحكم متعلقا 
بالنزاع السيايس القائم.
تعقيب ختامي، تقويم السياسية الترشيعية بعد الثورة.7.37
 من خالل عرضنا ألهم تعديالت القوانني ومقرتحات القوانني املتعلقة 
بالسلطة القضائية يتبني أن بينها قاسام مشرتكا، رغم اختالف السلطة 
التي أصدرتها، وهي أنها مل تكن مبنية عىل اسرتاتيجية إصالحية 
واضحة ومحددة املعامل تهدف إىل تطوير السلطة القضائية. كانت 
هذه التعديالت متعلقة بجزئيات محددة، واستهدفت تعديل ظروف 
مهنية بعينها، ومل تنظر للمنظومة القضائية كلها التي تحتاج فعال 
لقانون ينظم كل ما له عالقة بالعمل القضايئ. كام يالحظ أن أغلبها 
نتج عن مبادرات فردية ألطراف فاعلة ورئيسة سواء من السلطة 
التنفيذية أو القضائية أو الترشيعية، وهذا يدل عىل أنه مل تكن هناك 
سياسة موحدة للدولة بسلطاتها الثالث تجاه تطوير الترشيعات 
القضائية. 
ويف ضوء هذا، نسجل عدة مالحظات أبرزها:  
7.1غياب الرؤى والسياسات طويلة األجل واالسرتاتيجيات الواضحة 
والدقيقة، واالعتامد عىل التعديل الجزيئ لبعض النصوص، وهو 
ما لن يساعد يف بناء سلطة قضائية فاعلة ونزيهة.
7.2غياب إرادة سياسية حاسمة لتبني منهج اإلصالح والتطوير يف 
العمل القضايئ، وهو ما يجعل من الصعب عىل باقي العوامل 
األخرى أن تؤثر مبفردها.
7.3أهمية اقرار منهج تشاريك يف صناعة القوانني، وأال تكون تحت 
سيطرة طرف واحد، والسامح لكل األطراف باملشاركة مبا يف ذلك 
املجتمع املدين.
7.4عدم تقديم مشاريع القوانني بإرادة منفردة من  قبل بعض 
األطراف دون مشاركة األطراف القضائية يف املناقشة واالقرتاح 
يجعل الترشيعات القضائية أحيانا غري معربة عن واقعها  وبعيدة 
عن حقيقة الواقع العميل لها.
7.5العمل عىل حصول التوافق بني األطراف الفاعلة والرئيسية يف 
اقرتاح مشاريع القوانني وإرصادها، وأال ينحرص يف طرف واحد 
فقط، من خالل الندوات واللقاءات وورش العمل.
7.6تسهيل إجراءات تشكيل تجمعات القضاة وتبسيطها والتشجيع 
عليها، وذلك ألهميتها يف كل ما له عالقة بالسلطة القضائية.
7.7رضورة انفتاح السلطة الترشيعية عىل مؤسسات املجتمع 
املدين املعنية بالشأن القضايئ، وعرض مشاريع القوانني للنقاش 
والسامح لها بالتعليق عليها وإبداء رأيها. 
7.8رضورة  دراسة  التطور التاريخي لفكرة املجالس العليا يف 
األنظمة املقارنة ودورها والتغيريات التي طرأت عليها، باإلضافة 
للواقع القضايئ املحيل، حتى يخرج القانون مواكبا للخلفية 
التاريخية وال يقفز عليها. 
7.9إلزام السلطة الترشيعية دستوريا باستشارة املجلس األعىل 
للقضاء عند مناقشة أي ترشيع أو تعديل له عالقة بالسلطة 
القضائية.
7.10أهمية االستقرار السيايس كأرضية مهمة لخلق أي منظمة 
إصالحية تهدف للتنمية والتطوير.
7.11إصدار الترشيعات ليس وحده اإللية الناجعة للتغيري، بل 
ينبغي أيضا السعي اىل انفتاح املجتمع والسامح مبناقشة الشأن 
العام، وإعطاء دور أكرب ملؤسسات املجتمع املدين يف ذلك.
7.12البحث عن منهجية إلعطاء االعالم دورا أكرب يف عرض مشاريع 
القوانني ونرشه من باب تحقيق الشفافية واالنفتاح عىل املجتمع 
وترسيخ فكرة أن السلطة القضائية وشؤونها من الشأن العام 
الذي يهم الجميع.
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اشرتط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل فيها عن 
طريق االقرتاع الرسي، وهي خطوة يف محلها تعطي املزيد من 
الصالحيات للجمعية العمومية للمحكمة ألنها األقدر عىل تقدير 
عطاء القايض ومدى قدرته عىل مواصلة العمل، وألن االقرتاع الرسي 
يبعد شبهة املجاملة ويرفع الحرج عن أعضاء الجمعية العمومية يف 
التصويت مبوضوعية. ثم تال ذلك صدور القانون رقم 33 لسنة 2012 
بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم 
املحكمة العليا، وذلك  بناء عىل عرض من رئيسها، والذي هو يف 
ذات الوقت رئيس املجلس األعىل للقضاء، حيث نظُم سن التقاعد 
ملستشاري العليا، وأعطى الجمعية العمومية للمحكمة صالحية مد 
سن التقاعد أو رفض مدها، وحدد سقفا أعىل للتقاعد هو بلوغ 70 
سنة، كذلك أعطى للجمعية العمومية صالحية اإلحالة عىل املعاش 
دون موافقة املعني إذا رأت عدم صالحيته، واستحدث دائرة فحص 
الطعون، كام أنشأ صندوقا للرعاية االجتامعية والصحية للعاملني 
واملتقاعدين باملحكمة العليا.  
رغم أن هذه التعديالت كانت يف الغالب إيجابية، فإنها كانت أحادية 
الجانب، حيث اقرتحها املجلس األعىل للقضاء دون مشاورة أي 
طرف، وكانت يف الغالب باقرتاح من رئيسه، وعرضت عىل السلطة 
الترشيعية التي استجابت لها برسعة نظرا لتوجهها نحو استقالل 
القضاء وتطويره، وألن هذه التعديالت كانت مرتبطة بشؤون مهنية 
محددة ودقيقة رؤى أن املجلس األعىل للقضاء كان األقدر عىل 
تقديرها.53
تقويم القانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض .7.2.27
أحكام  قانون نظام القضاء
نستطيع القول أن الناتج النهايئ لهذا التعديل الترشيعي تشكيل 
مجلس قضاء منتخب من بعض أطياف الجهاز القضايئ ذوي 
الدرجات األقدم وظيفيا، ومنع باقي أعضاء السلطة القضائية من 
أصحاب الدرجات األقل من املشاركة واختيار ممثليهم يف املجلس 
يف تكريس مقيت لقاعدة الهرمية، وأن األقدم فقط هو من له 
حق القيادة، مام جعل البعض يسميه تهكام باملجلس األعىل 
للمستشارين !! 
تعكس هذه االرتجالية والعشوائية يف السياق الترشيعي القضايئ 
عدم وجود اسرتاتيجية واضحة املعامل للنظام القضايئ يف ليبيا، وإن 
املجلس األعىل للقضاء عند إقراره آللية االنتخاب وتشكيلة املجلس مل 
يكن مستندا إىل دراسة مستفيضة للتطور التاريخي لفكرة املجالس 
العليا يف األنظمة املقارنة ودورها والتغيريات التي طرأت عليها، 
باإلضافة إىل أن املجلس مل يعد خطة علمية دقيقة تربر أسباب هذه 
النقلة ورضورتها يف التنظيم القضايئ يف ليبيا، بل انه مل يعقد ندوة 
علمية واحدة ملناقشتها واستطالع اآلراء حولها.54 بل إن هناك من 
ذهب إىل تفسري أبعد من ذلك ال يخلو من وجاهة، حيث يرى أن 
رئيس املجلس األعىل للقضاء السابق الذي كان يف نفس الوقت 
رئيسا للمحكمة العليا، كان وراء هذا التعديل، ليس سعياً للتطوير 
واالرتقاء بالجهاز، بل إلبعاد نفسه عن رئاسة املجلس واالكتفاء 
برئاسة املحكمة العليا، لذلك ألغي رشط رئاسة رئيس املحكمة العليا 
للمجلس، واستبدله مبستشار من املحكمة العليا، وذلك لكرب حجم 
املسؤولية من ناحية، ونأياً بنفسه عن تطبيق قانون العزل السيايس 
الذي شمل  الوظائف القضائية، وسبب جدال واسعا، وكان سيكون 
أول مهمة ملقاة عىل عاتق املجلس الجديد، وهي مهمة تجعله يف 
مواجهة مبارشة مع بعض أعضاء الهيئات القضائية الذين تنطبق 
عليهم املعايري الواردة يف قانون العزل. 
ويف سياق آخر نصت املادة السابعة من هذا القانون عىل استبدال 
اسم املحاماة الشعبية باملحاماة العامة وهي تعكس توجها سياسيا 
أكرث منه قانونيا كون هذه التسميات مرتبطة بالنظام السابق. 55
تقويم مقرتح وزير العدل بالحكومة املؤقتة بشأن تعديل .7.2.37
القانون رقم 14 لسنة 2013م بشأن تعديل نظام القضاء
املقرتح كان يسء التوقيت بامتياز وحمل رسائل سلبية كثرية، كام 
أن تصدر وزير العدل للمشهد جعل الوسط القضايئ يشعر بتدخل 
سافر من السلطة التنفيذية. ومن أبرز املالحظات الفنية عىل هذا 
املقرتح أن الجهة التي قدمته هي وزارة العدل وليس املجلس األعىل 
للقضاء، وهو املختص بذلك قانونا. يضاف إىل هذا أن عودة وزير 
العدل لرئاسة املجلس كانت ستشكل انتكاسة حقيقية، وإيذانا 
بتدخل السلطة التنفيذية يف العمل القضايئ، ولذا فإن املقرتح أخل 
مببدأ االفصل بني السلطات بتقريره ترؤوس الوزير للمجلس األعىل 
للقضاء، كام أنه هدم االستقالل املؤسيس للقايض بجعله اختصاص 
نقله عائدا إىل اقرتاح املجالس الفرعية املتخصصة، وهي سابقة مل 
يعهدها أي نظام قضايئ إقليمي أو دويل.56 ولهذا فإنه مام يستحق 
اإلشادة موقف مجلس النواب، وخصوصا لجنته الترشيعية، بعدم 
االنجرار وراء مقرتح وزارة العدل ورفضه ملا فيه من خطورة عىل 
السلطة القضائية، وفتح الباب أمام انقسامها بإنشاء مجلسني للقضاء، 
وكذلك استجابته آلراء أعضاء الهيئات القضائية ومالحظاتهم.
تقويم القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام .7.2.47
قانون نظام القضاء
كام سبقت اإلشارة، متثل الحكم األهم الذي جاء به هذا التعديل يف 
تكريس رئاسة رئيس املحكمة العليا للمجلس األعىل للقضاء، وقد 
ألحقه املؤمتر الوطني العام بقرار آخر يقيض بتعيني املستشار محمد 
القمودي الحايف رئيسا جديدا للمحكمة العليا.57 وينبغي عند تقويم 
هذا التعديل وضعه يف سياقه، وهو يدل عىل أنه قد جاء تحقيقا 
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القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون .7.1.47
نظام القضاء
مل تتوفر لنا مصادر سواء عىل املستوى الترشيعي أو السيايس تفرس 
لنا أسباب صدور هذا القانون وتوقيته رغم محاوالتنا املتعددة، 
ولذلك سنعتمد عىل التحليل واالستنتاج وفقا ملا توافر لنا من 
معطيات وما جرى من أحداث. 
فقد كان االهتامم متوجها نحو الحوار الوطني الذي ترشف عليه 
بعثة األمم املتحدة للدعم بهدف حل اإلشكاليات السياسية، وإيقاف 
االشتباكات العسكرية، واختيار حكومة وفاق وطني تقود البالد يف 
الفرتة القادمة، ومل يكن هناك ما يدعو إىل تغيري ترشيعي يتعلق 
بالقضاء، خاصة وأن الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور بدأت 
بالفعل يف أعاملها، ومنها ما يتعلق بالسلطة القضائية واملحكمة 
الدستورية، ومل يكن من املنطقي وضع تعديل عىل القانون قد 
يأيت الدستور بخالفه، فضال عن أن املرحلة كانت تقتيض استقرارا 
ترشيعيا، وتجنيبا للقضاء، ممثال يف مجلسه األعىل، الرصاع السيايس 
الحاد. ولكن يبدو أن اللجنة الترشيعية للمؤمتر الوطني العام يف 
طرابلس تبنت رأيا مختلفا، فقد ذهبت إىل إصدار ترشيع بتعديل 
تركيبة املجلس األعىل للقضاء. ومل أجد أي مربر قانوين أو قضايئ لهذا 
التعديل سوى رغبة املؤمتر الوطني العام يف السيطرة عىل املجلس 
األعىل للقضاء ترشيعيا، بعد أن سيطر عليه واقعيا بحكم وجود مقره 
الرئيس يف طرابلس.
تأثري القانون و ا نعكاساته
وبالفعل صدر تعديل القانون بتاريخ 14 أبريل 2015 م، وهو مل 
يتضمن أي تغيري جوهري عىل القانون رقم 14 لسنة 2013م سوى 
ما يتعلق برئيس املجلس ونائبه، حيث نص يف املادة األوىل عىل أن 
الرئاسة تكون لرئيس املحكمة العليا بعكس ما كان معموال به، وهو 
انتخاب الرئيس من األعضاء املنتخبني، وكذلك منح منصب نائب 
الرئيس لرئيس إدارة التفتيش عىل الهيئات القضائية بعد أن كانت 
سابقا مخصصة للنائب العام.
ومن الواضح أن القانون اتخذ مببادرة فردية من السلطة الترشيعية 
)املؤمتر الوطني العام ( حيث ال يوجد ما يفيد وجود مقرتح 
بالتعديل مقدم من املجلس األعىل للقضاء، أو حتى من وزارة العدل 
يف حكومة اإلنقاذ التابعة للمؤمتر الوطني العام، ومل نتحصل عىل أي 
مستند رسمي او معلومة تؤكد وجود جهة أخرى قد قدمت مقرتحا 
بالتعديل، بل إن املقرتح نص عىل استمرار األعضاء املنتخبني وفقا 
لالقرتاع الرسي بالقانون السابق حتى انتهاء مدة واليتهم املقررة 
بثالث سنوات، وبالتايل مل نستطيع أن نعرف الحكمة والغاية من هذا 
التعديل التي يبدو أنها سياسية بامتياز، وهي اختيار رئيس املجلس 
مبوجب القانون، وسحب صالحية أعضاء املجلس األعىل للقضاء يف 
اختيار الرئيس وفرضه من قبل السلطة الترشيعية. وهذا ترصف 
غري مقبول، ويعد خطوة للوراء، خاصة وأن هذا التعديل الترشيعي 
مل يتضمن أي نصوص أخرى تحمل تأثريا أو تغيريا للمشهد القضايئ 
بشكل إيجايب.
تقويم الترشيعات املتعلقة بالقضاء بعد الثورة.7.27
تقويم القانون رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تعديل قانون .7.2.17
نظام القضاء
إجامال نستطيع القول أن هذه الخطوة الترشيعية هامة جدا، وهي 
تصب يف اتجاه دعم استقالل القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية، 
كام أن إلغاء حصانة قرارات املجلس األعىل للقضاء من الطعن عليها 
بعدما كانت نهائية تصدر عن درجة واحدة كان تغيريا مهام. ولكن 
بالرتكيز عىل سياسة املجلس األعىل للقضاء املشكل مبوجب هذا 
القانون، ومنهجيته يف العمل ومدى استفادته من هذه الظروف 
والعوامل الداعمة للتطوير والتنمية، نجد أنه مل يستغل هذه األجواء 
بالشكل املطلوب. فمنذ البداية، مل تكن لديه اسرتاتيجية إصالحية 
واضحة املعامل ومحددة، كام أنه غري من انفتاحه وسياسته التشاركية 
مع مرور الوقت، بل كان يعتمد غالبا عىل ردود األفعال، وهو ما 
يفرس استجابته لبعض الضغوط حول تطهري القضاء واقرتاحه عىل 
عجل ودون أي دراسة ملرشوع إعادة تشكيل القضاء. وأيضا قام 
املجلس بتقديم اقرتاحات تعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 6 
لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وصدرت بالفعل هذه التعديالت، 
لكنها كانت يف الغالب جزئية وغري مؤثرة مثل  القانون رقم 22 لسنة 
2012 م بتعديل حكم  يف قانون نظام القضاء  رقم 6 لسنة 2006 
م، حيث تم استبدال نص املادة 16 من القانون، وتعديل تشكيل 
الدوائر يف املحكمة االبتدائية بجعل دوائر املدين الكيل مشكلة من 
قاض واحد بعدما كانت تنظر من ثالثة قضاة، وهو تعديل مقبول  
ألنه يراعي قلة الكوادر البرشية يف الجهاز القضايئ  
 ويف مايو 2012  صدر القانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتني 
من القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء حيث نصت 
املادة األوىل عىل جواز االستثناء من رشط اجتياز الربنامج التأهييل 
ملعهد القضاء للتعيني يف الهيئات القضائية من أمضوا سنتني بأعامل 
الكتابة باملحاكم والنيابات، وهذه مسألة ال تلق قبوال يف الوسط 
القضايئ لعدم أهلية املوظفني يف الغالب للعمل القضايئ، حتى ولو 
كانوا يحملون مؤهال عاليا يف القانون نظرا لعدم اجتيازهم للدورة 
التدريبية املقررة، ولطبيعتهم الوظيفية التي متيل لتنفيذ األوامر 
وااللتزام بالتعليامت، وهذا ما يتناىف مع شخصية القايض واستقالله. 
كام نص القانون يف مادة أخرى عىل متديد سن التقاعد للمستشار 
مبحاكم االستئناف إىل سنتني بناء عىل طلب صاحب الشأن، ولكنه 
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طبق املجلس األعىل للقضاء قانون العزل السيايس وإن مبعايري 
مختلفة، حيث أصدر القرار رقم 49 لسنة 2013م باعتامد االستبانة 
املعد طبقا للقانون  رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السيايس، 
وصدر قرار رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم 158لسنة 2013م 
بتشكيل لجنة فحص صحف االستبانة ودراستها، وبعد ذلك أصدر 
املجلس األعىل للقضاء القرار رقم 82 لسنة 2013م بنقل أعضاء 
بالهيئات القضائية والتي طبق فيها قانون العزل السيايس ولكن 
بطريقة التفافية وغري مبارشة، حيث قام املجلس  بنقل األعضاء 
الذين ينطبق عليها القانون إىل هيئات قضائية أخرى لتبدو وكأنها 
حركة نقل عادية بني الهيئات القضائية، بينام هي يف حقيقتها تطبيق 
للمعايري الواردة يف قانون العزل السيايس، الن جميع من نقلوا يف 
هذه الحركة تنطبق عليهم املعايري الواردة يف قانون العزل السيايس.50 
كام يعترب هذا العام من أسوأ األعوام التي مرت عىل القضاء بعد 
ثورة 2011م نظرا الحتدام الرصاع السيايس، وتطور األحداث التي 
وصلت لحد االشتباكات العسكرية. كل ذلك أثر بشكل سلبي ومبارش 
عىل القضاء، بل أثر عىل الدولة نفسها ومؤسساتها. حيث شهد 
انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وانطالق عملها، ونرشها 
ملقرتحات اللجان التي تضمنت باب السلطة القضائية واملحكمة 
الدستورية، ثم الرصاع عىل تعيني رئيس وزراء جديد وصدور حكم 
قضايئ من الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بخصوصه، و قيام 
املؤمتر الوطني العام  بتشكيل لجنة فرباير التي متخض عنها إصدار 
تعديل دستوري سابع خلق مرحلة انتقالية ثالثة نتج عنها انتخابات 
مجلس النواب يوم  25 يونيو 2014م، وما ترتب عن ذلك من 
انعقاده يف طربق وبداية االشتباكات العسكرية، وما تبعها من عودة 
املؤمتر الوطني العام للحياة السياسية واعتباره انعقاد الربملان غري 
دستوري وانعقاده بطرابلس وتشكيلة حكومة تابعة له.
كل ذلك أدى النعكاسات سلبية جدا عىل السلطة القضائية التي 
أصبحت السلطة الوحيدة املوحدة يف البالد بعد انقسام السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية. ويصدق هذا بشكل خاص بعد صدور حكم 
الدائرة الدستورية للمحكمة العليا يف الطعن رقم 17/ 61ق بتاريخ 
6 نوفمرب 2014 باعتبار  إجراءات اعتامد مقرتحات لجنة فرباير 
غري دستورية، فقد أدى هذا الحكم النقسام السلطة الترشيعية 
واقعيا: مجلس النواب  املنتخب يف طربق، واملؤمتر الوطني العام 
الذي انتهت واليته القانونية يف طرابلس، وشكل كل منهام حكومته 
وجيشه، وبالتأكيد فإن مثل هذه األزمة الدستورية والسياسية 
والعسكرية لها انعكاساتها عىل السلطة القضائية وتطور ترشيعاتها، 
حيث حاولت السلطة القضائية النأي بنفسها عن هذا الرصاع لكنها 
وجدت نفسها يف قلب الرصاع بسبب النزاع السيايس الحاد والخالف 
الدستوري حول تفسري اإلعالن الدستوري املؤقت، مام جعل أحد 
طريف النزاع يتقدم للقضاء للفصل يف الخالف عن طريق الدائرة 
الدستورية للمحكمة العليا، وأيضا بسبب سعي كل سلطة ترشيعية 
إىل فرض واليتها وسيطرتها عىل املجلس األعىل للقضاء. 
ويتضح هذا التأثري من خالل مرشوع القانون املقرتح من وزارة 
العدل بالحكومة املؤقتة التابعة ملجلس النواب بطربق، والذي أرادت 
به تعديل تركيبة املجلس، وإعادة وزير العدل لرئاسة املجلس، 
وإنشاء مجالس فرعية عىل مستوى محاكم االستئناف. ويتضح من 
مرشوع القانون أن هدفه سيايس، ومل يعد من أجل تطوير العمل 
القضايئ ومنح مزيد من االستقالل للمجلس األعىل للقضاء، وعلة 
ذلك أن وجود املجلس األعىل للقضاء يف طرابلس، وخضوعه واقعيا 
لسيطرة حكومة اإلنقاذ التابعة للمؤمتر الوطني العام، وتكرار عدم 
استجابة املجلس األعىل للقضاء ملخاطبات وزارة العدل املستقرة 
يف مقر الحكومة املؤقتة مبدينة  البيضاء،51 رغم إقامة عضوين من 
املجلس يف البيضاء وبنغازي، وهام ممثال محكمة استئناف بنغازي 
ومحكمة استئناف الجبل األخرض. كل ذلك أدى إىل تقديم هذا 
املرشوع ملجلس النواب دون عرض للنقاش العام أو استطالع أعضاء 
الهيئات القضائية، أال أن اللجنة الترشيعية مبجلس النواب رأت بعد 
دراستها للمرشوع أنه سريسل رسالة سلبية عىل املستوى السيايس، 
ألن العمل عىل إنشاء مجلس أعىل للقضاء جديد يعني وجود 
مجلسني للقضاء للبالد األمر الذي سينعكس سلبا عىل وحدة البالد 
واستقرار الدولة.52 
األطراف الفاعلة والرئيسية 
من أهم األطراف يف هذا املرشوع وزير العدل. ورغم منصبه 
السيايس والتنفيذي، مل يكن لوحده قادرا عىل مترير القانون لوجود 
معارضة من أعضاء الهيئات القضائية التي كان لها أسبابها ومربراتها 
التي توافقت مع وجهة نظر اللجنة الترشيعية بالربملان . وقد كان 
للندوة التي أقامها بعض أعضاء الهيئات القضائية يف طربق، مقر 
مجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة الترشيعية رمضان شمبش، 
ونائب رئيس اللجنة الترشيعية مفتاح أكويدير، أثر جيد يف إيصال 
فكرة رفض أعضاء الهيئات القضائية لهذا املقرتح، سواء عىل املستوى 
السيايس أو الفني. فاملقرتح يشكل انتكاسة للمكسب الرئييس 
املتحقق بعد الثورة، وهو استقالل السلطة القضائية وإدارة القضاة 
لشؤونهم بأنفسهم. وقد أثرت الندوة املقامة بطربق بشكل كبري يف 
توجه اللجنة الترشيعية ملجلس النواب، فبعد أن كانت قد أعدت 
كتابا ملجلس النواب تعرب فيه عن رأيها أنه ال شائبة يف صدور القانون 
ألنه يتضمن فقط مسائل شكلية تتعلق بالشؤون الوظيفية ألعضاء 
الهيئات القضائية من ندب وإعارة ومعالجة لصعوبة االنتقال نظرا 
للظروف األمنية وإعطاء الصالحيات للمجالس الفرعية املستحدثة، 
إال أن اللجنة تراجعت بعد سامع أراء أعضاء الهيئات القضائية 
وقررت عدم عرض التعديل عىل القانون يف جلسة مجلس النواب. 
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العميل أن عضوية املجلس ورئاسة هيئات قضائية أخرى يف الوقت 
ذاته تثقل كاهل عضو املجلس وتقلل من أدائه وكفاءته.
تأثري القانون وانعكاساته
كان تعاطي الوسط القضايئ مع هذا املرشوع إيجابيا يف املجمل، 
خاصة بني القضاة الشباب والتيار التجديدي يف القضاء إن جاز 
التعبري، فمثال أيدت املنظمة الليبية للقضاة  املرشوع من حيث املبدأ 
والفكرة، وعربت رصاحة عن شكرها للمجلس التخاذه لهذه الخطوة 
املتقدمة نحو جعل املجلس األعىل للقضاء منتخبا من القضاة، 
وتفريغ أعضاء املجلس وتقرير ميزانية مستقلة له، ولكن كان 
للمنظمة عدة تحفظات عىل املرشوع، فقد طالبت بإبعاد مستشاري 
املحكمة العليا عن عضوية املجلس باعتبار أنها أعىل الهرم القضايئ 
وأن القانون الذي ينظمها مختلف، وبالتايل يجب أن تكون مبنأى عن 
تركيبة املجلس، كام اعرتضت املنظمة بشدة عىل عدم متثيل قضاة 
املحاكم االبتدائية يف املجلس.45 
وقد تحول املرشوع إىل القانون رقم 14 لسنة 2013م بشأن تعديل 
قانون نظام القضاء، ويف حني تأهب الجميع لصدور تعديل عرصي 
وحديث يساهم يف تطوير املجلس األعىل للقضاء، و بعد صدوره 
حمل مفاجأة غري سارة للجميع فقد تضمن نصاً غريباً وغري متوقع، 
حيث أُقيص قضاة املحاكم االبتدائية من حق الرتشيح لعضوية 
املجلس بل والتصويت يف اختيار من ميثلهم، حيث اقترص حق الرتشح 
والتصويت عىل من هو يف درجة مستشار فام فوق. وهذا يعني 
أن املجلس مل يكن ممثال لكل الفئات القضائية كام جرت العادة يف 
قوانني انتخاب املجالس القضائية، فقد أُقيص قضاة املحاكم االبتدائية 
رغم أنهم يشكلون العدد األكرب من القضاة. عىل سبيل املثال، 
يبلغ عدد قضاة محاكم االستئناف 371 مستشاراً يحق لهم الرتشح 
والتصويت، بينام أُقيص أكرث من 600 قايض يف املحاكم االبتدائية، 
إذ حرموا دون مربر من حق التصويت واملشاركة،وكذلك األمر يف 
النيابة العامة التي حرم أعضاؤها البالغ عددهم 835 عضواً من حق 
التصويت.46 أما باقي الهيئات القضائية فحدث وال حرج، فمثال إدارة 
املحاماة العامة البالغ عدد منتسبيها 1139 عضواً نجد أن من لهم 
التصويت والرتشح ال يتجاوز نسبته %20من إجاميل املنتسبني لها. 
وقد يقال يف تربير االكتفاء مبمثل محكمة االستئناف أنه ممثل أيضا 
لكل املحاكم االبتدائية التابعة لها، ولكن السؤال  الذي يفرض نفسه 
هو، بهذه الطريقة يف االختيار والتصويت، كيف يستقيم أن يكون 
املجلس ممثال لقضاة املحاكم االبتدائية املمنوعني أصال من مامرسة 
حقهم االنتخايب يف اختيار ممثلهم ؟ 
والنقطة األخرى التي شملها القانون، بخالف ما جاء به املرشوع، أن 
ممثل املحكمة العليا املنتخب من الجمعية العمومية للمحكمة ال 
يكون رئيسا تلقائياً يف املجلس، ويجب أن ينتخب األعضاء الفائزون 
رئيساً من بينهم، وهو ما حدث فعالً، حيث اختري املستشار املنتخب 
من محكمة استئناف طرابلس، وهذا ما جعل مستشار العليا 
ينسحب من  املجلس احتجاجا عىل عدم انتخابه رئيسا، ومل يحرض 
أي اجتامع، وتضامنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا معه، ومل 
ترشح بديال له، مام عكس حالة من التوتر  يف العالقة بني الهيكلني 
خاصة وأن من قدم املرشوع هو رئيس املجلس األعىل للقضاء 
ورئيس املحكمة العليا يف ذات الوقت، والذي أراد أن يكون الرئيس 
بالرضورة من املحكمة العليا.47 
ومن ناحية تنفيذ القانون، فقد ُعمم بعد اعتامده وصدوره عىل 
كل الهيئات القضائية واملطالبة بتنفيذه، وانعقدت الجمعيات 
العمومية ملحاكم االستئناف، وكذلك فروع إدارة القضايا واملحاماة 
العامة وإدارة القانون يف فروع محاكم االستئناف، وأجريت العملية 
االنتخابية بطريقة رسية وغري معلنة بإرشاف اإلدارة العامة للتفتيش 
القضايئ، واختري ممثلو املحاكم واإلدارات، ويف يونيو 2013م قام 
املجلس األعىل للقضاء بتشكيلته الجديدة بعقد أول اجتامع  
النتخاب من يشغل منصب رئيس املجلس ونائبه، وبدأ يف مبارشة 
اختصاصاته وفقا للقانون.48 
األطراف الرئيسية والفاعلة
كان الطرف الرئييس والفاعل واملؤثر هو املجلس األعىل للقضاء 
الذي استحوذ عىل املشهد منفردا وقدم مرشوعه دون استشارة أحد، 
وعمل عىل متريره ونجح يف ذلك مستغال انشغال السلطة السياسية، 
املؤمتر الوطني العام، بقانون العزل السيايس واإلداري، ومستغال 
الظرف السيايس والدميقراطي بالبالد. ومل تفلح محاوالت املنظمة 
الليبية للقضاة مع اللجنة الترشيعية للربملان يف تغيري القانون، رغم 
تقدميها ملقرتح إلضافة وتعديل بعض النصوص عىل املسودة الرئيسية 
املقرتحة من املجلس األعىل للقضاء. وكذلك، مل تنجح محاوالت أعضاء 
الهيئات القضائية يف الضغط عىل اللجنة الترشيعية رغم تقديم 
مقرتحات عديدة الستثناء أعضاء الهيئات القضائية من تطبيقه، بل 
وصل األمر بعد صدور القانون إىل القيام بوقفات احتجاجية يف بعض 
محاكم االستئناف من قبل القضاة وتعليق العمل لفرتات معينة، 
ولكن هذا مل يؤد إىل أي نتيجة. فاللجنة الترشيعية للمؤمتر الوطني 
العام مل تكن عىل استعداد لالنفتاح عىل املجتمع املدين وتجمعات 
القضاة املستقلة، وكانت تثق وتعتمد ما يعرض عليها من املجلس 
األعىل للقضاء فقط.49 
مقرتح وزير العدل بالحكومة املؤقتة بشأن تعديل القانون .7.1.37
رقم 14 لسنة 2013م بشأن تعديل نظام القضاء
كان أواخر عام 2013م وبدايات عام 2014 م من أصعب األوقات 
التي مرت بها السلطة القضائية. فمن الناحية الترشيعية والقانونية 
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القانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام  .7.1.27
قانون نظام القضاء
 الحقاً انتهج املجلس األعىل للقضاء سياسة منفردة تجاه إصالح 
القضاء وتطويره، وابتعد عن عرض مشاريع القوانني عىل أعضاء 
الهيئات القضائية، أو حتى عقد ندوات علمية لعرضها وتبادل 
اآلراء حولها، ولكنه استمر منفتحا عىل ما يدور يف الوسط القضايئ 
ومحاوال التواصل معه قدر اإلمكان. ولكن املجلس برتكيبته القضائية 
الخالصة مل يتنب سياسة إصالحية موسعة تهدف للتنمية والتطوير، 
ومل يضع اسرتاتيجية واضحة ومحددة لتطوير الجهاز القضايئ خالل 
عدة سنوات. نعم، كانت هناك محاولة جادة وحيدة لدراسة عيوب 
املنظومة القضائية وعوائق العمل القضايئ، ولكنها مل تنفذ. متثلت 
هذه املحاولة يف تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء بالقرار 
رقم 90 لسنة 2012 من أعضاء هيئات قضائية وأساتذة جامعات 
ومحامني مشهود لهم بالنشاط الحقوقي والقضايئ. حدد القرار يف 
مادته الثالثة مهمة اللجنة يف دراسة الوضع القضايئ الليبي، وتحديد 
مدى مالمئة هيكليته وإداراته للمهام التي يقوم بها، واقرتاح هيكيلة 
أكرث فاعلية، ودراسة كافة الترشيعات املتعلقة بالعمل القضايئ، 
ووضع مقرتحات وتعديالت ترشيعية لتطوير القضاء. وبالفعل فقد 
أصدرت اللجنة تقريرها التفصييل، وضمنته عددا من التوصيات 
الهامة والوجيهة، ولكنها مل تجد طريقها للتنفيذ.42 
ورغم ذلك، يحسب للمجلس األعىل للقضاء املبادرة باقرتاح فكرة 
انتخاب أعضائه التي كانت انعكاساً للمرحلة السياسية والدميقراطية 
التي متر بها البالد، وما شهدته من انحسار القيود نسبيا عىل مشاركة 
القضاة يف العديد من ورش العمل والندوات ملناقشة الوضع القضايئ 
وتطويره، وحرية تكوين التجمعات القضائية، حيث تأسس أول 
مرة تجمعا قضائيا باسم املنظمة الليبية للقضاة، ويف هذه األجواء 
ارتفعت بعض األصوات مطالبة باالنتخابات، وخاصة من بعض 
القضاة الشباب، وإن كانت مل تصل إىل الضغط والتصعيد، و كل هذه 
العوامل  دعت  املجلس األعىل للقضاء إىل  التقدم عىل الجميع، 
وطرح مبادرة جريئة، وإن أعتربها البعض خطوة شابها بعض 
االستعجال وكانت تحتاج لبعض الوقت حتى تتحقق لها عوامل 
النجاح.43 
وبالفعل، عرض مرشوع قانون بتعديل قانون نظام القضاء رقم 6 
لسنة 2006 مببادرة فردية من املجلس األعىل للقضاء عىل املؤمتر 
الوطني العام الذي تبنى التعديل وأصدره دون اعرتاضات تذكر، 
مبا يوحي بأن املؤمتر الوطني العام كان يعترب أن القضاة أدرى 
بترشيعاتهم، وانعكس هذا يف قبوله أغلب االقرتاحات بتعديل بعض 
نصوص املواد املقدمة من املجلس األعىل للقضاء باعتبارها قوانني 
مهنية متخصصة. 
 وعىل الرغم من أن السلطة السياسية مل يكن لها توجه واضح تجاه 
السلطة القضائية، ولكن كان جليا أن املناداة مبا يسمى بتطهري 
القضاء كان شغلها الشاغل وهاجسها الرئييس، وأن ما عدا ذلك 
قابل لنقاش. وبالفعل نجحت يف تبني فكرة تطهري القضاء من خالل 
دمجها يف قانون العزل السيايس رغم االعرتاضات العديدة، وصدر 
يف  8 مايو 2013م وهو القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل 
والسيايس واإلداري.
يف ذات الشهر، وتحديدا يف 28 مايو، تبنت مرشوع التعديل املقدم 
من املجلس األعىل للقضاء وصدر القانون رقم 14 لسنة 2013 
بشأن تعديل بعض أحكام  قانون نظام القضاء. وقد اقترص هذا 
القانون عىل تعديل املواد الخاصة برتكيبة املجلس األعىل للقضاء، 
وإقرار آلية االنتخاب باالقرتاع الرسي لكل أعضاء املجلس حيث نص 
املرشوع عىل استبدال رئيس املحكمة العليا مبستشار من املحكمة 
العليا تختاره الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق االقرتاع الرسي 
ويكون رئيساً للمجلس، مع عودة رئيس إدارة التفتيش القضايئ 
لعضوية املجلس، باإلضافة إىل النائب العام و مستشار عن كل 
محكمة استئناف من املحاكم السبعة ال تقل درجته عن درجة رئيس 
باملحكمة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق االقرتاع 
الرسي، ويكون أقدمهم نائبا للرئيس، كام شملت العضوية ممثلني 
عن إدارة القضايا وإدارة املحاماة العامة وإدارة القانون يختارون 
باآللية ذاتها من أعضاء اإلدارة ممن ال تقل درجته عن مستشار 
بحسب مرشوع التعديل.
وقد برر املجلس األعىل للقضاء اتخاذه لهذا املسلك الترشيعي يف 
مذكرة إيضاحية أرفقها بالقانون بني فيها أن املرحلة الحالية إذ 
تسعى لتأسيس قضاء عادل وبناء يتسم باملوضوعية، فاملجلس يرى 
أن النصوص القانونية املستبدلة جاءت نتيجة مناقشات ومتحيصات 
للمامرسة اليومية التي بينت أنه من الرضوري أن ميارس رئيس 
املجلس وأعضاؤه، فيام عدا رئيس إدارة التفتيش عىل الهيئات 
القضائية، وظائفهم عىل سبيل التفرغ، نظراً لحجم عمل املجلس 
وأهميته يف ضامن متابعة العمل القضايئ وتنفيذ سياسته، وهو ما 
يستلزم أال يكون رئيس املحكمة العليا رئيساً له، نظراً النشغاله 
بوظائف املحكمة سواء بوصفها محكمة نقض أو محكمة دستورية، 
وأن يختار رئيس املجلس من بني مستشاري املحكمة العليا بطريق 
االقرتاع الرسي. كام ذكر يف التربير أن تشكيلة املجلس املتضمنة 
لرؤساء محاكم االستئناف قامئة عىل األقدمية، وال تتامىش مع 
متطلبات العرص التي يجب أن تقوم عىل معياري الكفاءة والجدية.44 
ونالحظ إن مسألة تفرغ أعضاء املجلس وآلية اختيار رؤساء املحاكم 
كانت من أبرز نقاط املرشوع، والتي رمبا تكون أكرث أهمية للمجلس 
من آلية االختيار املقرتحة بطريق االقرتاع الرسي، ألنها تسمح ألعضاء 
املجلس بالعمل بأريحية أفضل وعطاء أكرث، حيث أثبت الواقع 
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هذا املكتب، وهو ما يعادل منصب وزير العدل، أثر هام ومبارش يف 
أحداث نقلة مهمة يف تنظيم السلطة القضائية، نظرا لخربته الكبرية 
كونه النقيب السابق للمحامني يف ليبيا، وخلفيته الحقوقية الواسعة، 
وعالقته املبارشة بأعضاء الهيئات القضائية، حيث كان يعقد جلسات 
مشاورات أسبوعية مع رؤساء الهيئات القضائية يف بنغازي عاصمة 
الثورة  ومركز القرار السيايس يف ذلك الوقت، ويتبادل معهم وجهات 
النظر واألوليات التي يجب اتخاذها يف طريق اإلصالح والتطوير، 
ويدعو رجال القضاء لتقديم املقرتحات واألفكار الجديدة التي كانت 
تتمركز كلها حول رضورة استقاللية املجلس األعىل للقضاء، وانفصاله 
عن السلطة التنفيذية. كام كان لتكليف الدكتور خليفة الجهمي 
مبنصب وكيل الوزارة أثر إيجايب، بالنظر إىل كونه مستشارا باملحكمة 
العليا وخربته القضائية الواسعة.36
ويف إطار الدعم السيايس للنظام الجديد، وتحسني صورته، وبعد 
سيطرة املجلس االنتقايل املؤقت عىل العاصمة بتاريخ 20 أغسطس 
2011، وإعالن التحرير ببنغازي الصادر يف 23 أكتوبر 2011، دعا 
وزير العدل محمد العالقي إىل عقد اجتامع للمجلس األعىل للهيئات 
القضائية 37 يف مقره بطرابلس، و دعا إليه بعض األكادمييني، مثل 
الدكتور الكوين عبودة والدكتور الهادي بوحمرة، لتبادل اآلراء حول 
اسرتاتيجية املجلس، حيث تم تناول املقرتحات واألفكار التي تفرضها 
املرحلة السياسية الراهنة، وأهم الخطوات التي يجب اتخاذها، 
واألولويات التي يجب اعتامدها، واتفق عىل إعداد مرشوع قانون 
لعرضه عىل السلطة الترشيعية إلقراره، ويتضمن تعديل تركيبة 
املجلس األعىل للقضاء، وتوفري املزيد من الضامنات واالستقاللية 
له. ولعل الالفت أن السيد العالقي رفض حضور جلسات املجلس 
األعىل للقضاء وترأسها، مربراً ذلك بأنه ال يجوز للسلطة التنفيذية أن 
ترتأس السلطة القضائية، وكلف رئيس املحكمة العليا املستشار كامل 
دهان بتسيري أعامل املجلس، ومل يحرض إال الجلسة التي عرض فيها 
مرشوع القانون عىل املجلس األعىل للقضاء إلقراره وتقدميه للسلطة 
الترشيعية.38 
والجدير بالذكر أن التوجه مل يكن من أجل إصالح القضاء وتطويره 
وموامئته للمعايري الدولية فقط، بل أيضاً إلرسال رسالة سياسية  هامة 
للمجتمع الدويل بأن القضاء يف ليبيا محايد و مستقل  عن السلطتني 
التنفيذية والترشيعية يف الدولة، وأن بإمكانه أن يتصدى للنزاعات 
القامئة والقضايا العالقة، مبا يف ذلك محاكمة قيادات النظام السابق 
ورموزه، دون أن تحوم حوله شبهة التدخل أو الضغط،39 وازدادت 
أهمية هذا بعد صدور قرار مجلس األمن رقم 1370 بإحالة ملف 
ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف االنتهاكات الحاصلة بعد 
15 فرباير 2015.
ومن جهة أخرى كانت السلطة السياسية والترشيعية متمثلة يف 
املجلس الوطني االنتقايل املؤقت داعمة ملثل هذه التعديالت، 
لتوافقها مع وجهة نظر وزارة العدل يف أنه يجب طأمنة العامل عىل 
توجه ليبيا نحو بناء دولة القانون واملؤسسات، والتي يعد استقالل 
القضاء إحدى دعامئها الرئيسة. وقد كانت السلطة السياسية تعي 
متاما حجم االستحقاقات امللقاة عىل عاتقها، وأولها معالجة أرث 
انتهاكات املايض ومحاكمة قيادات النظام السابق، ولهذا فقد 
كانت جاهزة لتطوير القضاء بجعله سلطة وليس وظيفة، وأعطت 
صالحيات كاملة للمجلس األعىل للقضاء القرتاح الترشيعات املناسبة 
التي تساهم يف تحقيق ذلك، وخاصة ما يتعلق باالستقالل املايل 
واإلداري.40 
وترجمة لهذه القناعة، أصدر املجلس الوطني االنتقايل املؤقت 
بتاريخ 13 نوفمرب 2011 م  القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن تعديل 
قانون نظام القضاء، والذي عدل املواد من 93.92.9.6.3.1، وترتب 
عليه إلغاء رئاسة وزير العدل للمجلس األعىل للقضاء، وإلغاء عضوية 
الكاتب العام )وكيل الوزارة(، وتشكيل مجلس القضاء أول مرة من 
رجال القضاء فقط دون غريهم، وذلك من رئيس املحكمة العليا، 
رئيسا للمجلس، والنائب العام، ونائبا له، وعضوية رؤساء محاكم 
االستئناف السبعة. وقد استبعدت عضوية رئيس إدارة املحاماة 
الشعبية ورئيس إدارة القضايا  ورئيس اإلدارة العامة للقانون، مبا 
يعكس توجها نحو البحث عن صيغة أخرى لهذه الهيئات بعيدا عن 
املجلس األعىل للقضاء.41 
كان املناخ السيايس العام يف البالد إيجابيا وقابال للتغيري، وكانت 
األرضية خصبة تتقبل األفكار الجديدة، وذلك لقدوم سلطة جديدة 
تسعى للتغيري، وكان االتجاه السيايس واضحا بإلغاء ما كان مرتبطا 
بالنظام السابق ومعرباً عن توجهاته السياسية. كانت الظروف، إذن، 
مناسبة جدا لصدور القانون. وبالفعل، كان لصدور القانون أثر ايجايب 
جدا عىل الساحة القضائية والحقوقية، حيث اعترب انتصارا الستقالل 
القضاء، وبداية لتأسيس دولة املؤسسات والقانون. وهذا االستقبال 
االيجايب انعكس عىل رسعة تنفيذ القانون، فقد تسلم املجلس 
الجديد عمله، وبدأ يف اقرتاح مشاريع قوانني جديدة لتطوير القضاء 
وإصالحه، وكان  املجلس األعىل للقضاء يف البداية منفتحا، ودأب عىل 
عرض مشاريع القوانني عىل الجمعيات العمومية للمحاكم ملناقشتها 
وإبداء املالحظات عليها، مثل مرشوع إعادة تشكيل القضاء، 
ومرشوع قانون الهيئة العامة للدفاع، وكالهام مرشوعان رفضا من 
املحاكم وأعضاء الهيئات القضائية واستجاب املجلس لهذا الرفض، 
مام عكس روحا ايجابية يف سياسة املجلس وانتهاجاً لسياسة تشاركية 
يف اقرتاح مشاريع القوانني، وأعطى إحساسا ألغلب أعضاء الهيئات 
القضائية بأن لهم دورا أساسيا  وفاعال يف إقرار الترشيعات املتعلقة 
مبهنتهم  عكس ما ساد يف املايض.
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وضع دستور االستقالل اللبنة األساسية يف بناء النظام القضايئ الليبي. 
فقد أخذ مببدأ الفصل بني السلطات ومبدأ وحدة القضاء، حيث 
نص يف مادته )42( عىل أن “السلطة القضائية متارسها املحكمة 
العليا واملحاكم األخرى”، لينطلق بعدها املرشع يف رحلة إصدار 
القوانني والترشيعات املنظمة للعمل القضايئ، والتي كان أولها  قانون 
املحكمة العليا االتحادية الصادر مبرسوم بتاريخ 10 / نوفمرب / 1953 
الذي أكد فيه املرشع اختياره لنظام القضاء املوحد، حيث تخضع 
جميع املحاكم مع اختالف تشكيالتها وأنواعها، ومع استقاللها عن 
بعضها، لرقابة محكمة عليا واحدة ترشف عىل توحيد تفسري القانون 
وتطبيقه بالنسبة لكل محاكم الدولة، وبدأت بعد ذلك رحلة طويلة 
من العمل الترشيعي نتج عنه إصدار العديد من القوانني املنظمة 
للسلطة القضائية.35 
أما خالل عهد القذايف، فقد كان أبرز ما ميز السلطة القضائية  هو 
تأثرها املبارش بالتوجه السيايس، واملثال األبرز عىل هذا ما حدث حني 
تم تبني الفكر الجامهريي وفقاً إلعالن قيام سلطة الشعب الصادر 
يف 2 مارس 1977م حيث تحول القضاء إىل مجرد وظيفة أو مرفق 
عام باعتبار أن السلطة وفق هذا اإلعالن وحدة واحدة ال تتجزأ. كام 
توسع املرشع يف إنشاء هيئات قضائية جعل تبعيتها حيناً للمجلس 
األعىل للقضاء، ولوزارة العدل حيناً آخر. ومل يعد القانون املنظم 
للقضاء مقترصاً عىل  القضاء والنيابة، بل تغري إىل قانون للهيئات 
القضائية شمل، باالضافة إىل القضاء والنيابة، إدارة القضايا، واملحاماة 
الشعبية، وإدارة القانون. وكان آخر هذه الترشيعات، القانون رقم 6 
لسند 2006 بشأن نظام القضاء الذي نظم يف مواده )93.92.9.6.3.1( 
عمل املجلس األعىل للقضاء وتركبيته وتشكيله، وكان يسمى املجلس 
األعىل للهيئات القضائية باعتباره يضمها جميعها، وهو برئاسة أمني 
اللجنة الشعبية العامة للعدل )وزير العدل( وعضوية الكاتب العام 
)وكيل الوزارة( والنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية وأقدم 
مستشار يف محاكم االستئناف باإلضافة لرئيس اإلدارة العامة للتفتيش 
عىل الهيئات القضائية.
وعقب ثورة فرباير، صدر عدد من الترشيعات املعدلة للقانون رقم 6 
لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وهو القانون الرئييس املنظم لعمل 
السلطة القضائية، وقد انصبت هذه التعديالت بشكل مبارش وواضح 
عىل النصوص املنظمة لعمل املجلس األعىل للقضاء من حيث 
التشكيل والصالحيات. 
قاض، ورئيس املنظمة الليبية للقضاة.  4
ويف هذه الدراسة سرنكز عىل تحليل ثالثة من هذه التعديالت 
ودراستها، كام سندرس أيضاً مرشوع قانون يتناول بالتعديل 
القانون رقم 6 لسنة 2006، ولكن مل يكتب له الصدور. وسنطرح 
أسئلة تتعلق بأسباب صدور هذه الترشيعات، وكيفية ذلك، ومن 
كان وراءه؟ وما أثر صدورها؟ وما تقوميها من حيث بناء النص 
والصياغة؟ وسنعتمد يف دراستنا عىل ما هو متوافر من مراجع 
ودراسات ومقاالت وأبحاث سابقة، وهي قليلة نظرا لحداثة التجربة، 
وعدم استقرارها، وتغري أبعادها برسعة. لذلك حاولنا للتغلب عىل 
هذه اإلشكالية بالرجوع إيل شهادات األطراف الفاعلة والرئيسة 
والسياسيني ورجال السلطة القضائية، ومل يكن هذا سهال، إذ يتجنب 
الكثريون اإلدالء بآرائهم. ولكن مام أسهم يف إثراء الدراسة طبيعة 
عمل الباحث قاضياً، وعالقته املبارشة بالشأن العام من خالل ترؤسه 
املنظمة الليبية للقضاة، وهي مؤسسة غري حكومية تهتم بالشأن 
القضايئ وتسعى لتطويره، وسبق أن قامت بعدة محاوالت لتطوير 
بعض الترشيعات القضائية أو التعليق عىل بعض القوانني املقدمة 
للسلطة الترشيعية، إضافة لتواصلها املبارش مع الوسط القضايئ، 
وخصوصاً املجلس األعىل للقضاء.
توصيف الترشيعات، ومرشوعات الترشيعات، القضائية .7.17
بعد ثورة فرباير
بعد بداية الثورة يف ليبيا ظهرت يف األفق بوادر إعادة بناء مؤسسات 
الدولة، ويبدو أن السلطة السياسية التوافقية الحاكمة يف بداية 
الثورة، املجلس الوطني االنتقايل املؤقت، وما تالها من سلطات 
منتخبة، قد اتخذت الترشيعات وسيلة للتغيري، وبدأتها بالترشيع 
األعىل درجة وهو الدستور، حيث أصدر املجلس الوطني االنتقايل 
اإلعالن الدستوري املؤقت يف 2011/08/03، الذي يعد البداية 
الفعلية التخاذ خطوات حقيقية باتجاه تطوير السلطة القضائية، 
ودفعها نحو مزيد من االستقالل والحياد، حيث نص يف مادتني )32، 
33( رصاحة عىل استقالل القضاء، وحظر املحاكم االستثنائية، وكفالة 
حق التقايض، وحظر النص يف القوانني عىل تحصني أي قرار إداري 
من الرقابة القضائية. وتال ذلك وضع عدد من الترشيعات املعززة 
الستقالل القضاء، كان أولها القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن تعديل 
قانون نظام القضاء.
القانون رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تعديل قانون نظام .7.1.17
القضاء
رغم حالة النزاع املسلح القامئة يف البالد، وما صاحبها من عدم 
استقرار، كان املشهد السيايس عقب بدء ثورة فرباير منفتحا ومبرشاً 
بنقلة دميقراطية قادمة، وكانت إعادة تنظيم السلطة القضائية من 
أولويات املكتب التنفيذي لشؤون العدل التابع للمجلس الوطني 
االنتقايل. وقد كان لتكليف السيد محمد العالقي مبنصب مسؤول 
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من املقاعد رويدا رويدا إىل شتات ال ميارس أي عمل برملاين حقيقي، 
ويكتفي برفع األيدي وفقا لتوجيهات رئيس الحزب وتعليامته يف 
تأكيد للنتيجة الطبيعية ألحزاب الرجل الواحد. وانتهي األمر بتاليش 
الحزب تقريبا ككتلة ذات تأثري داخل املؤمتر الوطني العام، ولعل يف 
تكوين ما سمي آنذاك بكتلة 94 من بقايا أعضاء التحالف إضافة إىل 
بعض املستقلني إيذان رصيح باضمحالل الحزب تحت قبة املؤمتر 
بشكل كامل.
الخامتة: 
نخلص من خالل بحثنا إىل عدد من النتائج والتوصيات. وأول النتائج 
هي أن عملية الترشيع يف ليبيا تخضع كام يف غريها لظروف كثرية. 
حيث تشكل الخلفية السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية عامال 
مهام وحاسام يف الترشيع. كام أن عملية صناعة القانون التي تصدر 
باسم املرشع هي وليدة رصاعات وتجاذبات وتقاطع مصالح ألطراف 
فاعلة ومؤثرة، بحيث إن هذه األطراف تشكل الالعب الحقيقي يف 
لعبة الترشيع، ومن ثم ينبغي دامئا التعرف عىل “مرشع الظل”الذي 
يتحكم بصنع الترشيعات بشكل يفوق تأثري املرشع الشكيل.
أما ثانيها فهو أن العملية االنتخابية عملية فنية مركبة من شأن 
كل عنارصها التأثري عىل املحصلة النهائية لالنتخابات، وبالتايل فان 
الرتكيز فقط عىل سالمة ونزاهة عمليتي التصويت والفرز ال يضمن 
بالرضورة سالمة العملية االنتخابية برمتها، ومن ثم يجب الرتكيز عىل 
عنارص أخرى ذات أهمية، ومنها النظام االنتخايب وتوزيع املقاعد 
ونجاعة القضاء االنتخايب، إذ إن من شأن كل تلك العنارص التأثري سلبا 
أو إيجابا عىل الحياة السياسية التي ستتشكل عقب االنتخابات.
ثالث النتائج هي أن االنتخابات الخاصة باملؤمتر الوطني العام مل تؤد 
إىل نتائج تعكس فعال إرادة الناخب، ولعل أوضح مثال عىل ذلك 
هو تصويت الناخبني لغرض اختيار 120 عضواً مستقالً ليكتشفوا يف 
النهاية إنهم قد فقدوا أكرث من نصف تلك املقاعد لصالح األحزاب.
أما رابع النتائج، فهي أن سوء أداء الجسم املنتخب، والتباين يف 
النتائج بني ما هو رسمي وما هو حقيقي، أدى إىل نتيجة سلبية 
أخرى، وهي ظاهرة العزوف عن االنتخاب التي جسدت انعدام 
ثقة الناخب يف العملية االنتخابية، وهو ما ظهر بوضوح يف عمليتي 
انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وانتخاب مجلس النواب، 
حيث تدنت نسبة املشاركة يف االنتخاب بشكل ملحوظ رغم األهمية 
القصوى لتلك االنتخابات.
ويف ضوء هذه النتائج، نخلص إىل التوصيات التالية: 
7.1رضورة تكثيف الوعي بالعملية االنتخابية، وأال تتعلق حمالت 
التوعية فقط بأهمية االنتخابات والحث عليها، بل ينبغي أن 
تعنى أيضاً بكامل التفاصيل االنتخابية، وبطريقة مبسطة قدر 
اإلمكان وصوال إىل إرساء ثقافة انتخابية معقولة.
7.2اإلرساع بإنشاء قضاء انتخايب مستقل ومتخصص. 
7.3تقييم وتحليل نتائج كل عملية انتخابية تجرى للوقوف عىل 
إيجابياتها وسلبياتها، وبطريقة تؤدي إىل تطوير الفكر االنتخايب 
يف ليبيا باالستفادة من تراكم التجربة.
7.4رضورة تكثيف املؤسسات األكادميية لحمالتها لتقييم العمليات 
االنتخابية بطريقة علمية مهنية ومحايدة.
7.5 بعد كل االنتخابات السابقة، استفحلت األزمة السياسية 
واألمنية يف ليبيا، والشك انه، عاجال أم أجال، ستنتهي األزمة 
بعملية انتخابية ما، وهذا يستدعي االهتامم والرتكيز يف 
االنتخابات القادمة عىل اختيار نظام انتخايب مالئم يتدارك 
كل األخطاء التي كرستها القوانني االنتخابية الصادرة عقب 
الثورة، وينطلق من مراعاة املصلحة الوطنية الرصفة، ال املصالح 
السياسية ألطراف ما مكنتها الظروف اآلنية يف لحظة زمنية ما 
أن تكون الفاعل األسايس واملؤثر يف صناعة الترشيعات، خاصة 
منها الترشيعات األساسية التي تشكل مالمح الدولة ومصري 
األمة، وذلك ألن تلك االنتخابات املرتقبة قد متثل الفرصة األخرية 
املتاحة أمام الليبيني لتخطي ازمتهم الحالية.
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وينبغي أن يالحظ أن النتائج الحقيقية هي تقريبية لصعوبة معرفة 
العدد الحقيقي ملمثيل األحزاب الذين فازوا مبقاعد فردية.
ثانيا. أثر النظام االنتخايب عىل الحياة السياسية: 
األثر البارز للنظام االنتخايب هو نقل الخالفات األيديولوجية لألحزاب 
إىل داخل املؤمتر الوطني العام، وبالتايل فإن ما أراده املرشع من نأي 
بالربملان الليبي عن الخالفات الحزبية يف هذه املرحلة مل يتحقق، 
وهذا ما أدى يف املحصلة إىل ارتباك واضح يف األداء السيايس.
 ذلك أنه رغم التسليم بان الحراك الحزيب والخالفات الحزبية ركن 
أسايس من أركان الحياة الدميقراطية يف الدولة املدنية الحديثة،  فإن 
ذلك ال يكون عادة إال يف حياة سياسية مستقرة، تقودها أحزاب 
مترست يف العمل السيايس. فبالعودة إىل كل الدميقراطيات الحديثة 
يف األنظمة السياسية املستقرة، ميكن أن نالحظ سمة أساسية يف 
حراك األحزاب، وهي السمة التي ال تزال مفقودة يف ليبيا، وهي 
سمة االتفاق عىل حزمة من الثوابت الوطنية، متثل املصالح العليا 
للوطن، بحيث يكاد يكون تعامل كل األحزاب مع هذه الثوابت 
تعامال ثابتا واحدا. ولهذا السبب، فإننا ال نكاد نلمس تغريات جذرية 
صادمة يف األداء السيايس للدول الدميقراطية العريقة، رغم تغري 
هوية الحزب الحاكم. 
أضف إىل ذلك فارقاً أساسياً، وهو وضوح الربامج السياسية املعلنة 
لتلك األحزاب يف الدميوقراطيات الراسخة، بينام تسود الضبابية 
بشكل شبه مطلق عند الحديث عن الربامج االنتخابية لألحزاب يف 
ليبيا. ال نكاد نلمس يف هذه األخرية أي فارق حقيقي يف الربامج 
املعلنة لتلك األحزاب، وعادة ما ال نجد إال شعارات عامة، بينام 
نالحظ يف األداء العميل اتساع شقة الخالف بينها، رغم االتفاق يف 
تلك الشعارات العامة املعلنة. وهذا يعني بوضوح أن األحزاب 
تعاين من عدم وضوح، قد يصل إىل درجة انعدام الرؤية، يف برامجها 
الحزبية.
وقد بلغ هذا الخالف والتضاد حدا دفع أعضاء من املؤمتر إىل اإلعالن 
عنه. فوفقا لوصف أحدهم، فإن “متظهر الخالف بيومه األول، ويف 
الجلسة االفتتاحية تحديدا، ]حيث لوحظ[ توجس الكتلتني الكبريتني 
باملؤمتر من بعضهام البعض، تحالف القوي الوطنية، وكتلة العدالة 
والبناء، ومحاولة تسخريهام املغالبة بهذه الطريقة أو تلك”.31 5.(. 
ويضيف ذات العضو، “تأكل املؤمتر من الداخل، ... ]وهو[ مل ميتزج 
شكال وال مضمونا ويكون جسامً واحداً، ... ]وقد[ كانت عملية 
االصطفاف ... تظهر جلياً بني الكتل الرئيسية باملؤمتر، وخاصة 
الكتلتني الكبرييتني، كتلة تحالف القوى الوطنية وكتلة العدالة 
والبناء، كانتا رأيس حربة يف اتجاهني متعاكسني ...”.32
وقد ظهرت آثار هذا الخالف – بل الرصاع – الحزيب واضحة جلية يف 
كل أعامل الجسم الترشيعي، مبا يف ذلك قضايا مفصلية ذات تأثري 
خطري عىل الحياة السياسية. وسنكتفي هنا بعرض مثالني عىل ذلك، 
يتعلق األول باالمتناع عن منح الثقة إلحدى الحكومات، ويتعلق 
اآلخر بقانون العزل السيايس الذي صاحبه – وال يزال – جدل كبري.
بالنسبة للمثال األول، ففي السابع من اكتوبر2012، رفض املؤمتر 
منح الثقة لحكومة السيد مصطفي بو شويقري، رغم أن املؤمتر كان 
قد اختاره قبل أيام رئيسا للحكومة، ومل يكن هناك سبب ملنع منح 
الثقة إال تقاتل الحزبني الكبريىن عىل املناصب الوزارية، وبطريقة 
مثلت ابتزازا سافرا لرئيس الحكومة. وقد ذكر السيد بوشويقري يف 
خطاب ألقاه عند تقدميه قامئة حكومته للمرة الثانية أن إحدى الكتل 
طالبته بإحدى عرشة حقيبة وزارية، وطالبته أخرى بتسع حقائب، 
وبعد أن رفض ذلك، خرج أعضاء يف املؤمتر لسحب الثقة منه، وقد 
كانوا عىل استعداد للمشاركة يف حكومته إذا لبيت طلباتهم. ووفقاً 
لوصفه، فقد “أصبحت املساومات عىل املناصب الوزارية مقابل 
األصوات العتامد الحكومة”، وختم بو شويقري خطابه مبناشدة أعضاء 
املؤمتر، وهو يضع أمامهم قامئة وزرائه، أن يعلو مصلحة الوطن وأن 
يرتفعوا إىل مستوي الظرف الذي متر به البالد.33 
يتعلق املثال الثاين بقانون العزل السيايس، وموضوعه كان أحد أكرث 
املواضيع جدال بعد الثورة، ولكن بدال عن أن يتم التعاطي مع هذا 
القانون من منظور وطني رصف، بالنظر إىل خطورة تداعياته، فقد 
تحول إىل وسيلة للتصفيات الحزبية. كان تحالف القوي الوطنية يف 
البداية رافضا للقانون بشدة، ولكن بعد أن تعذر إيقافه، تحول إىل 
“عزليني”اكرث ممن بدأوا املطالبة بالعزل. دليل هذا، أن التحالف، 
بعد التيقن من أن رئيس الحزب سيكون خاضعا للقانون، طالبوا بأن 
يتسع نطاق العزل ليشمل فرتة القذايف برمتها، أي من سنة 1969 
حتى سنة 2011، وعىل هذا النحو سيطبق القانون عىل الخصوم، 
وحتى القابعني يف منطقة الوسط.34 
الخالصة أنه مل تتكون عندنا أحزاٌب حقيقية تسمح مبامرسة حياة 
سياسية حزبية ناضجة. ويكفي للتدليل عىل ذلك أن نرقب نشأة 
وتكوين، ومن ثم أداء، أكرب األحزاب داخل املؤمتر الوطني، وهو 
حزب تحالف القوي الوطنية. نشأ هذا الحزب عىل يد الدكتور 
محمود جربيل عىل عجل قبل االنتخابات ببضعة أشهر، وجمع خليطاً 
من أحزاب كرتونية ومؤسسات مجتمع مدين وليدة، وقد ساعده يف 
ذلك الشهرة التي اكتسبها بوصفه أول رئيس لحكومة الثورة، والزخم 
الذي صاحب االنتصار وإسقاط القذايف.
وباإلعالن عن االنتخابات، تقدم حزب تحالف القوي الوطنية بقوائم 
تضم أشخاصا أقل ما ميكن وصفهم به أنهم مغمورون وال عالقة 
لهم بالشأن السيايس البتة، لينتهي األمر بالحزب صاحب أكرب عدد 
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وهذا النهج مشوب بالعديد من العيوب. فقد صار من املسلم به 
يف الفكر االنتخايب يف العامل أن للقضاء االنتخايب خصوصية تجعله 
مختلفاً عن القضاء العادي، وأن الفكر القضايئ االنتخايب يختلف متاما 
عن فكر القضاء العادي. هذا يصدق تحديداً عىل نظرية البطالن، 
فالقاعدة القائلة بأن ما بني عىل باطل فهو باطل، وهي التي تسود 
الفكر القضايئ العادي، ال ميكن إعاملها بحرفيتها الحادة يف القضاء 
االنتخايب، ففي حني ميكن بسهولة إبطال عقد بيع أو عقد إنشاء 
رشكة لوجود بطالن ما يف اإلجراءات، فإن إبطال انتخابات قد يشعل 
حربا أهلية، ناهيك عام يعنيه إبطال االنتخابات من إهدار ألموال 
هائلة. ومن ناحية أخرى، يصعب التعامل مع الطعون االنتخابية 
بعقلية الطعون األخرى، فكيف للقايض الذي ينظر منازعات األحوال 
الشخصية وقضايا الجنح أن يحكم عىل نحو مالئم يف طعون انتخابية 
طلب منه أن ينظرها ويحكم فيها عىل عجل؟ ما نحتاج إليه هو 
إنشاء قضاء انتخايب مستقل، متعدد الدرجات، يعني فيه القايض 
يف أدين درجاته، ويتدرج فيه إىل نهاية حياته املهنية؛ قضاء يتمتع 
بجميع مزايا وحصانات القضاء العادي، ولكنه ال يختص بغري الطعون 
االنتخابية، ويكون من ثم قادر عىل بلورة فكر قضايئ انتخايب صحيح 
ومراكمته.
البند الثاين2 اثر النظام االنتخايب عىل النتائج وعىل الحياة السياسية: 
نعرج يف هذا البند عىل اثر النظام االنتخايب عىل النتائج، لننطلق 
بعدها إىل تلمس اثر النظام االنتخايب عىل الحياة السياسية.
أوال. أثر النظام االنتخايب عىل النتائج: 
أدى النظام االنتخايب السابق اإلشارة إليه إىل ظهور نوعني من النتائج: 
نتائج رسمية وأخرى حقيقة، وهذا بحد ذاته مأخذ جد خطري عىل 
العملية االنتخابية. ذلك أنه وفقا للنتائج الرسمية فقد كان توزيع 
املقاعد كالتايل: 
7.1عدد 120 مقعد لألفراد 
7.2عدد 39 مقعداً لتحالف القوي الوطنية 
7.3عدد 17 مقعداً لحزب العدالة والبناء 
7.4عدد 3 مقاعد لحزب الجبهة الوطنية 
 7.5عدد 21 مقعداً توزعت بني أحزاب أخرى 
بينام كانت الناتج الحقيقية تختلف عن ذلك: 
7.1حزب تحالف القوي الوطنية “حوايل -70 75 مقعداً “تقريبا 
7.2حزب العدالة والبناء “55-60 مقعداً “تقريبا 
7.3حزب الجبهة الوطنية “11 مقعداً “تقريبا 
 7.4املستقلون حوايل 50 – 55 مقعداً 
وعىل هذا النحو، وبعد جدال حول األرقام، انتهي األمر إىل تخصيص 
80 مقعداً للكيانات السياسية مقابل 120 مقعداً لألفراد، وهنا نلمس 
بوضوح أن إرادة املرشع كانت واضحة يف أن تكون األغلبية داخل 
الربملان لألفراد، وهذا ما كرسه يف نصوص قانون االنتخابات.
ثالثا. مدلول كلمة أفراد: 
يالحظ أن املرشع يف قانون االنتخابات قد عدل عن مصطلح 
مستقلني إىل مصطلح أفراد، وال يخفى الفرق بني االثنني، واختيار 
املرشع لثانيهام يدل بوضوح عىل انرصاف إرادته إىل تغليب عدد 
املستقلني عىل عدد ممثيل األحزاب داخل املؤمتر الوطني العام. 
ولكن جرى االلتفاف عىل هذه اإلرادة، بل وإهدارها، من خالل 
إزالة الحدود الفاصلة بني الفئتني. وقد أدى هذا يف النهاية إىل عدم 
اكتفاء األحزاب باملقاعد املخصصة لها، وتغولها عىل أكرب عدد من 
املقاعد املخصصة لألفراد، والذين يفرتض فيهم االستقالل. وحينام ثار 
االعرتاض عىل هذا األمر، كانت حجتهم جاهزة وهي أن املرشع عرب 
مبصطلح أفراد ومل يستعمل مصطلح مستقلني.29
والالفت للنظر أن الخالف حول تفسري هذا النص القانوين قد حسم 
مبذكرة أصدرتها املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أيدت فيها 
دعوى األحزاب، واملفرتض أن يرجع يف تفسري نصوص القانون، عندما 
يثور خالف حولها، إىل املرشع أو القايض لهذا، فإن االكتفاء برأي 
صادر عن مفوضية االنتخابات، وهي جهة إدارية، لحسم نزاع ذي 
صبغة سياسية هو رضب من العبث، وما كان ينبغي لهذا الرأي 
التفسريي أن يكون له أثر قانوين يتجاوز أسوار املفوضية وموظفيها. 
ما كان ينبغي عىل املفوضية العليا لالنتخابات فعله هو طلب تفسري 
ترشيعي للمسألة لتبارش االنتخابات عىل أساسه، وليس العكس، 
وخصوصاً أن املسألة قد أثارت جدال واسعا آنذاك.
رابعا. القضاء االنتخايب: 
حازت عملية انتخاب املؤمتر الوطني العام عىل قبول واستحسان 
داخيل ودويل، وبدا الليبيون قادرين عىل مامرسة العملية االنتخابية 
رغم حرمانهم منها زهاء نصف قرن، وأن معظمهم مل يسبق له 
مشاهدة صندوق االنتخابات إال عرب التلفاز. ولكن هذا التقييم 
اإليجايب للعملية االنتخابية يف ليبيا يغفل حقيقة مفادها أن هناك 
ركيزتني لنجاح أي عملية انتخابية يف العامل: إدارة انتخابية وقضاء 
انتخايب. ويف حني تكونت يف ليبيا إدارة انتخابية أثبتت نجاحا فاق 
املتوقع، فإنه ال يوجد حتى األن قضاء انتخايب مبعني الكلمة، وذلك 
ألن قانون انتخابات املؤمتر الوطني، وما تاله من قوانني انتخابية، 
قد اكتفى بتبني منط صوري من القضاء االنتخايب يعتمد عىل دوائر 
من القضاء العادي تشكل عىل عجل قبيل بدء كل عملية انتخابية 
وتنتهي بانتهائها.30
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هذه هي إذا النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات يف ليبيا وهي 
نتائج تحمل سامت ومدلوالت جديرة بالتحليل. فام أبرز األحكام 
والقواعد القانونية التي جرت عىل أساسها االنتخابات، وما أثر تلك 
القواعد عىل الحياة السياسية يف ليبيا؟ وهذه هي األسئلة التي 
سنحاول اإلجابة عنها، ولو بطريقة مخترصة، يف املطلب الثاين.
املطلب الثاين2 أبرز أحكام القانون رقم 2012/4 وأثرها عىل الحياة 
السياسية يف ليبيا
بينت التجربة االنتخابية أن االهتامم ببعض التفاصيل الفنية 
املهمة كان محدودا، وتراجع كثريا لحساب بعض التفاصيل العامة 
مثل توزيع املقاعد وتقسيم الدوائر. وهذه التفاصيل العامة، عىل 
أهميتها، ال تنفرد لوحدها برسم املالمح النهائية للعملية االنتخابية. 
ورمبا ألن الثقافة االنتخابية جديدة يف ليبيا، مل نلمس اهتامما كافيا، 
حتى عىل مستوي النخب، بالنظام االنتخايب مثال رغم أهميته، 
ويكفي أن نشري هنا إىل أنه كثريا ما يثور الجدل يف بعض املجتمعات 
ذات الثقافة االنتخابية الراسخة، ولسنوات طويلة، حول النظام 
االنتخايب بني مؤيد ومطالب بالتعديل. ونعتقد من جانبنا أن جزءاً 
أساسياً من قصور األداء السيايس للمؤمتر الوطني العام يرجع تحديدا 
إىل مثالب النظام االنتخايب الذي اتبع يف انتخابه.
ونستعرض فيام ييل بعض مالمح النظام االنتخايب يف القانون رقم 4 
لسنة 2012 بشأن انتخاب املؤمتر الوطني العام، ثم نتبع ذلك بتلمس 
أثر ذلك النظام عىل األداء السيايس يف ليبيا.
البند األول2 أبرز أحكام القانون رقم 2012/2 بشان انتخاب املؤمتر 
الوطني العام
يف هذا الصدد، سرنكز عىل أربع نقاط أساسية هي: نظام التصويت 
وتوزيع املقاعد بني الكيانات و األفراد، ومدلول كلمة أفراد يف 
القانون، وأخريا القضاء االنتخايب يف ليبيا.
أوال. نظام التصويت: 
اعتمد قانون االنتخابات نظام الصوت غري املتحول بناء عىل نصيحة 
من كل خرباء االنتخابات الدوليني الذين قدموا العون للمفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات. واختيار هذا النظام فرضه الوضع القبيل 
السائد يف ليبيا، إذ ال شك يف أن اتباع طريقة الصوت املتحول كانت 
ستؤدي إىل هيمنة مرشحي القبائل الكربى عىل جل، ورمبا كل، 
املقاعد. غري أن هذه الحجة، رغم وجاهتها، ال تخفي عيوبا أساسية 
يف هذا النظام، ومنها أنه قد يؤدي إىل فوز مرشحني يف الدوائر 
ذات املقاعد املتعددة بعدد قليل من األصوات، رمبا ال يتجاوز عدد 
أصوات عائالتهم وأصدقائهم املقربني. وبالفعل، فقد فاز بعض 
النواب بعدد رمبا ال يجاوز املائة والخمسني صوتا، وهو ما يثري بعض 
الشك الواقعي، وليس القانوين، حول رشعية متثيل هؤالء النواب 
لألُمة.
ثانيا. توزيع املقاعد: 
ثار جدل واسع قبيل إصدار القانون حول نصيب األحزاب من 
مقاعد املؤمتر الوطني العام، وعددها مائتان، حيث رأى البعض 
عدم السامح لألحزاب بدخول االنتخابات أصال، وذهب آخرون إىل 
إعطاءها نسبة محدودة تقل عن النسبة املخصصة للمستقلني، بينام 
أراد فريق ثالث إعطاء نصيب األسد لألحزاب عىل حساب املستقلني، 
ولكل فريق من هؤالء حجته.
بالنسبة للفريق املطالب باستبعاد األحزاب من االنتخابات، فحجته 
أنه ال وجود لحياة حزبية أصال يف ليبيا، وال توجد أحزاب باملعني 
الحقيقي للكلمة، إذ إن كل الكيانات الحزبية املوجودة إما أن تكون 
جديدة نشأت بعد ثورة 17 فرباير، أو جامعات معارضة تفتقد 
للخربة يف شئون الحكم وإدارة  الدولة، وبالتايل، فإنه من املجازفة 
السامح لها بتويل إدارة الشأن السيايس يف هذه املرحلة الدقيقة. 
من ناحية أخرى، ال ينضوي أغلب الليبيون تحت أي حزب سيايس، 
وينبغي، بالتايل، عدم خسارة الكوادر والكفاءات املستقلة أو جزء 
منها لحساب كيانات حزبية ناشئة ملا تبلغ سن الرشد السيايس. 
أما الفريق املؤيد لدخول األحزاب لالنتخابات برشط تحديد املقاعد 
املخصصة لها، فينطلق تقريبا من ذات حجة الفريق السابق، أي 
انعدام الخربة السياسية لدي األحزاب يف ليبيا، ولكنه يرى أنه ينبغي 
البدء برتسيخ تدريجي للحياة الحزبية، وبطريقة حذرة، من خالل 
دخول محدود لألحزاب أن يزداد تدريجيا مبرور الوقت وتراكم 
الخربة.
عىل خالف هذه اآلراء، يذهب البعض اآلخر إىل تأييد دخول واسع 
لألحزاب يف االنتخابات، وحجتهم أنه ال حياة دميقراطية صحيحة بال 
أحزاب، وأن الكفاءات السياسية الليبية ترتكز يف األحزاب من خالل 
قادة املعارضة الذين مارسوا حياة سياسية طويلة طيلة سنوات 
القمع يف ليبيا خالل منفاهم يف الخارج، والذي أتاح لهم ما مل يتح 
لباقي الليبيني الذين حرموا متاما من أي مامرسة، ولو محدودة، 
للعمل السيايس.
هذه هي إذا اآلراء التي كانت سائدة قبيل صياغة قانون انتخابات 
املؤمتر الوطني العام، وبرصف النظر عن تقوميها، فإن الغلبة كانت 
يف نهاية األمر لالتجاه القائل برضورة إرشاك األحزاب يف العملية 




ويضاف إىل ذلك العدد الكبري للمجلس، فقد جاوز أعضاؤه املائة، 
واصبح من ثم قاطرة مرتهلة تصعب قيادتها. وأدى األمر يف 
املحصلة إىل أن أول “مؤسسة”بعد الثورة مل تعمل كمؤسسة، بل 
كانت قراراتها تتخذ من دائرة ضيقة ال يتجاوز عدد أعضائها الستة 
أو السبعة أشخاص، وهم وحدهم أصحاب النفوذ صحبة رئيس 
املجلس. وقد كان كل هؤالء الستة أو السبعة تقريبا ينتمون إىل 
احدى القوتني سالفتي الذكر، بينام اكتفى بقية األعضاء بدور ثانوي 
رمبا يصدق عليه وصف دور املتفرج.
وما استطيع أن أؤكده أن اإلعالن الدستوري مل يلق العناية الالئقة 
من أعضاء املجلس االنتقايل مبن فيهم ذوو الخلفية القانونية. وهذا 
ما ملسته خالل نقايش مع اثنني منهم عقب صدور اإلعالن، إذ مل ير 
أحدهم مشكلة يف تغيري النص عىل حظر التجريم إال بقانون إىل 
حظره بدون نص، وأقر ثانيهام بوجود املشكلة، وإن اعتذر بأنه، رمبا، 
مل يكن حارضاً عند مناقشة املادة ذات العالقة.
عىل كل حال، صدر اإلعالن الدستوري كام أرادت القوي الفاعلة 
سياسيا آنذاك، ولزم اتخاذ الخطوات الترشيعيد الالزمة مبا يف ذلك 
وضع قانون انتخابات املؤمتر الوطني العام. 
البند الثاين/ ظروف إصدار قانون انتخابات املؤمتر الوطني: 
أعقب صدور االعالن الدستوري اتخاذ الخطوات الترشيعية الالزمة 
من إصدار قانون إلنشاء مفوضية وطنية عليا لالنتخابات وإصدار 
القانون الخاص باالنتخابات، وقانون منفصل لتقسيم الدوائر 
االنتخابية، وتوزيع مقاعد املؤمتر الوطني العام عىل تلك الدوائر. 
ولعل من املفيد هنا أن نشري إىل األجواء السياسية التي سبقت إجراء 
االنتخابات. صحيح أن تلك األجواء مل تؤثر يف إصدار القانون بالشكل 
الذي خرج به ألنها تالية لصدوره، ولكنها تعطي فكرة مهمة قد تفيد 
عند إصدار القوانني االنتخابية مستقبال.
بسبب، رمبا، ضعف الوعي باملسائل االنتخابية، اقترص النقاش الذي 
أعقب إصدار القانون عىل مسالة وحيدة وهي التوزيع الجغرايف 
للمقاعد االنتخابية، حيث ظهر بقوة جناح يف املنطقة الرشقية، 
واملعروفة تاريخيا مبنطقة برقة، اعرتض بقوة عىل توزيع املقاعد 
الوارد بالقانون القائم عىل أساس عدد السكان، وطالب بتوزيع 
املقاعد بالتساوي بني األقاليم التاريخية الثالث، طرابلس وبرقة 
وفزان، برصف النظر عن عدد سكان كل إقليم.
يف الواقع فإن هذا االقرتاح يستحرض التجربة التاريخية عند قيام 
الدولة الليبية الحديثة سنة 1951، حيث تشكلت عىل اتحاد فدرايل 
بني األقاليم الثالث وفقا لدستور أعدته لجنة متثلت فيها هذه 
األقاليم عىل نحو متساو. ووفقاً للمعرتضني، فإن ليبيا تعيش مرحلة 
تأسيس جديد، وعند التأسيس يجب أن تتساوي إرادات التعاقد. 
برصف النظر عن هذه الحجة فان األمر برمته مل يكن سيجدي، إذ 
إن توزيع القوي السياسية داخل قبة الربملان سيشكل فقط وفقا 
لالنتامءات الحزبية واأليديولوجية للنواب برصف النظر عن املدن 
التي قدموا منها. بعبارة أخرى، حتى لو منحت برقة مقاعد متساوية 
فان مقاعدها ستذهب، مثل تلك الخاصة ببقية األقاليم، إىل نواب 
حزبيني، ولن يختلف أداء هؤالء، بغض النظر عن األحزاب التي 
ينتمون إليها: تحالف القوي الوطنية أو العدالة والبناء أو غريهام من 
األحزاب، سواء دخلوا باسم برقة أو طرابلس أو فزان.
عملياً، كانت هذه معركة ال طائل منها، ولكن، مع ذلك، تطور 
الخالف ليأخذ شكال عنيفا ومسلحا، حيث اعتدى يف األول من 
يوليو2012 عىل مقر املفوضية العليا لالنتخابات يف بنغازي 
وتدمريه، واالعتداء عىل مواد انتخابية وحرقها يف مدينة اجدابيا، ويف 
السادس من يوليو من ذات العام أطلقت النار عىل مروحية تنقل 
مواد انتخابية ما أسفر عن مقتل أحد موظفي املفوضية. غري أن 
االنتخابات يف نهاية األمر قد جرت يف السابع من يوليو2012م بصورة 
استوفت، من الناحية الفنية، كل املعايري الدولية املطلوبة يف هكذا 
استحقاق. 
وقد انتهت االنتخابات بفوز 120 فرداً باملقاعد املخصصة لألفراد فيام 
تقاسمت الكيانات السياسية أي األحزاب 80 مقعدا. وقد كان توزيع 
املقاعد عىل األحزاب وفقا للنتائج الرسمية النهائية الصادرة عن 
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عىل النحو التايل: 
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لسنة 2012 وأثره عىل الحياة السياسية يف ليبيا 
خالد زيو3
مقدمة: 
عقب ثورة السابع عرش من فرباير توىل املجلس االنتقايل تسيري 
األمور يف ليبيا يف مرحلة انتقالية كان ينبغي أن تستمر تحت قيادة 
ذلك املجلس إىل حني إجراء االنتخابات الخاصة باملرحلة الدامئة 
التي ستحدد معاملها وفقا ألحكام دستور دائم تعده لجنة تأسيسية 
معينة أو منتخبة.27 غري أن ذلك مل يحصل، واعتمدت خارطة طريق 
تضمنها اإلعالن الدستوري الذي صدر يف الثالث من أغسطس 2011 
تقيض بانتخاب جسم ترشيعي جديد يستويف املرحلة االنتقالية بدال 
من املجلس الوطني االنتقايل. وقد صدر تنفيذا لذلك القانون رقم 
2012/4، وانتخب تنفيذاً له املؤمتر الوطني العام. ويف هذه الورقة 
سرنكز عىل هذا القانون، وإن كنا سنعرج عىل اإلعالن الدستوري 
الذي أصدره املجلس الوطني االنتقايل. ذلك أنه ينبغي التعامل مع 
خارطة الطريق الواردة يف اإلعالن الدستوري ومع قانون انتخابات 
املؤمتر الوطني باعتبارهام حزمة واحدة أو- وبتعبري أدق- مرشوعاً 
واحداً متكامالً.
كام نود اإلشارة أيضا يف هذه املقدمة إىل أننا مل نرجع – فيام عدا 
مرجع واحد -إيل مصادر مكتوبة، وذلك يرجع إىل غياب مثل هذه 
املصادر، حيث مل ينرب أي من الليبيني حتى هذه اللحظة إىل محاولة 
تحليل أحداث هذه املرحلة املفصلية يف تاريخ ليبيا ورصدها. كام 
أن الرجوع إىل الروايات الشفهية أيضا ليس باألمر السهل، إذ يتجنب 
الكثريون اإلدالء بآرائهم علنا بخصوص هذه الفرتة حيث تشهد ليبيا 
حالة من انعدام حق التعبري رمبا ال تختلف عام كان سائدا يف عرص 
القذايف نفسه. غري إنني رمبا سأمتكن من التغلب عىل هذا النقص 
عىل اعتبار أنني كنت شاهد عيان يف هذه الفرتة خاصة فيام يتعلق 
باألعامل الترشيعية، فقد كنت عضوا يف اللجنة القانونية التي شكلها 
املجلس الوطني االنتقايل لوضع اإلعالن الدستوري وقانون انتخابات 
املؤمتر الوطني، ثم عينت الحقا منسقا لشئون األحزاب واملرشحني 
باملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ببنغازي.
وقد قسمنا هذه الورقة إىل مطلبني اثنني، خصصنا أولهام لبيان 
ظروف إصدار كل من اإلعالن الدستوري وقانون انتخابات املؤمتر 
الوطني، بينام خصصنا ثانيهام لتبيان ابرز مالمح وأحكام قانون 
االنتخابات، وأثر تلك األحكام عىل الحياة السياسية يف ليبيا. 
محام، ورئيس فرع بنغازي باملجلس الوطني للحريات العامة وحقوق   3
اإلنسان.
املطلب األول: ظروف إصدار اإلعالن الدستوري، الخلفية السياسية 
واألطراف الحقيقية املؤثرة
تعرض املجلس االنتقايل، خاصة عقب تحرير مدينة طرابلس، إىل 
ضغوط داخلية رصفة تهدف إىل منعه من االستمرار يف السلطة 
بحجة أنه مجلس غري منتخب. وهذه الحجة ال تخلو يف وجهة نظرنا 
من الغرابة، إذ يكفي أن نتساءل متى كانت تعقب الثورات مبارشة 
مؤسسات منتخبة؟ هذا من جهة أوىل، ومن جهة ثانية، إن الدعوي 
ملرحلة انتقالية ثانية مل تكن ألسباب وطنية، وال حتى موضوعية، 
وإمنا ترجع يف حقيقة األمر إىل ضيق القوتني األساسيتني آنذاك، وهام 
تحالف القوي الوطنية بزعامة محمود جربيل وجامعة اإلخوان 
املسلمني، مبحدودية متثيلهام العددي داخل املجلس االنتقايل. 
وهكذا، رغم اختالفهام البني، فقد تالقت مصالحهام حول فكرة 
استبدال الجسم الترشيعي بجسم آخر قبل إقرار الدستور الدائم. 
كانا أشبه مبن مل يحصل عىل مقاعد كافية يف العربة فصار يشيع بأن 
العربة سيئة وينبغي استبدالها عىس أن يكون له نصيب أوفر من 
املقاعد يف العربة الجديدة. 
ومن جهة ثالثة، فإن املسودة الرسمية ملرشوع اإلعالن الدستوري 
الذي أعدته اللجنة املكلفة من املجلس الوطني االنتقايل مل يتضمن، 
حني قدمته للمجلس العتامده وإصداره، أي انتخابات لجسم 
ترشيعي انتقايل ثان.28 كان املسودة تنص عىل بقاء املجلس االنتقايل 
لفرتة عرشين شهرا تنتهي بانتخاب للمؤسسات الدامئة دون الدخول 
يف مرحلة انتقالية ثانية. غري أن املسودة قد تعرضت لتغيريات 
كبرية بعد تسليمها للمجلس االنتقايل، يف تأكيد واضح ملدى تأثري 
األطراف الفاعلة آنذاك )القوتان سالفتا الذكر( وهيمنتها عىل عمل 
املرشع، وظهورها عمليا كالعبني أساسني - ورمبا وحيدين - يف إصدار 
الترشيعات.
ولكن ملادا رضخ املجلس االنتقايل لخارطة الطريق العقيمة تلك. 
كان األمر غريبا، ألننا نتحدث عن مرحلة ما قبل تحرير طرابلس من 
حكم القذايف، وحينها كان املجلس االنتقايل يف أوج قوته من خالل 
ما يحظى به من دعم دويل والتفاف شعبي ال متناه، ومل تكن دوامة 
العنف قد بدأت بعد. ورغم هذا، فقد رضخ املجلس االنتقايل لهذه 
الضغوط، واصدر إعالنا دستوريا يقيض بالدعوة إىل انتخابات لجسم 
ترشيعي هو )املؤمتر الوطني العام( يحل محل املجلس الوطني 
االنتقايل. وميكن أن نجد تفسريا لهذا الرضوخ يف تركيبة املجلس 
االنتقايل، فهو يخلو تقريبا من رجاالت دولة؛ رمبا متيز أعضاؤه 
بالوطنية والشجاعة لقبول املهمة يف وقت كان فيه القذايف يف أوج 
قوته، ومل يكن قد صدر أي قرار دويل لحامية الثورة يف ليبيا بعد، 
ولكن ليس القدرة عىل إدارة تلك املرحلة. 
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ثانيا: قانون العدالة االنتقالية 
مقارنة القانون رقم 2013/29 بشأن العدالة االنتقالية بسابقه 
القانون رقم2012/17 تظهر أن ذلك القانون مل يراع متطلبات حقوق 
اإلنسان خاصة الحق يف املساواة، ويكفي قراءة املادة األوىل يف 
تعريفها للعدالة االنتقالية: ما تعرض له الليبيون خالل النظام السابق 
من انتهاكات جسيمة وممنهجنة لحقوقهم وحرياتهم األساسية: 
فالعدالة االنتقائية هي ظلم بني! ال يجب أن يفهم من ذلك أننا ضد 
املحاسبة، فاملحاسبة أمر طبيعي ولكن البد أن تتم يف إطار املعايري 
املتعارف ومبا يضمن الحقوق املختلفة خاصة الحق يف الرباءة ويف 
الدفاع. ورمبا كان األوىل االنتظار إىل حني صدور الدستور! 
الخامتة: 
عانت صناعة الترشيع يف ليبيا كثريا يف ظل نظام القذايف مقارنة 
بسنوات النظام املليك الذي ورث إىل حد ما مالمح اإلدارة اإلنجليزية 
والتي سبقتها، أي االيطالية، حيث وصل األمر إىل حد الحديث عن 
)أزمة الترشيع يف ليبيا(  يف ندوة عقدت قبل سقوط نظام القذايف! 
وبتتبع ما صدر من ترشيعات يف املرحلة االنتقالية عن السلطات 
الترشيعية التوافقية واملنتخبة البد أن يالحظ أن تلك األزمة مل تنته، 
بل قد تكون تعمقت أكرث، وأن النواب املنتخبني ليسوا أفضل حاال 
من زمالئهم املصعدين!! ويف ظل نظام القذايف كنا نفرس ذلك بدور 
القذايف وتدخله يف العملية الترشيعية إىل جانب االرتجالية وغياب 
الدراسة وإسناد األمر إىل غري أهله! أما اليوم فإن التفسري البد أن ال 
يحمل عىل الظروف التي متر بها البالد مسؤولية ذلك، ألن ثقل هذه 
الظروف ال يلغى نصيب من تصدروا املشهد، فهل ميكن نسبة عدم 
احرتام املؤمتر لنظامه الداخيل عندما أقر مقرتح لجنة فرباير، والذى 
اعتمدت عليه املحكمة العليا يف الحكم بعدم دستورية البند املتعلق 
بذلك، إىل عدم االستقرار الذي كان -ومازال-سيد املوقف؟؟
 املوضوع يحتاج إىل وقفة أرحب وأعمق، وما هذه السطور إال نظرة 
أولية تدق ناقوس الخطر لتذكري املرشع بأن املهم ليس كرثة القوانني 
وإمنا جودتها، والتي ترتبط باملصالح التي يراد حاميتها ومدى 
انسجامها مع املثال السائد وحسن الصنعة وما يقتضيه من دقة 
يف الصياغة ووضوح يف العبارة من أجل تحقيق االهذاف املرسومة، 
ال سيام يف مرحلة االنتقال التي تتطلب عناية أكرب بفعل الضغوط 
والطموحات غري املحدودة!
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وغني عن البيان أنه بقدر ما تكون الصياغة محكمة ومحددة كلام 
كانت حظوظ القاعدة يف التطبيق أكرب وأيرس، ولهذا البد أن تسند 
اىل أشخاص يتمتعون برصيد معريف كبري يف علم القانون وتطبيقه. 
وما يهمنا هنا هو هل عكست ترشيعات املرحلة االنتقالية صياغة 
تحقق األهداف املنشودة؟ اإلجابة ال ميكن أن تكون مطلقة يف أي 
اتجاه خاصة وأن ظاهرة تدىن الصياغة كانت معلومة يف ليبيا قبل 
17 فرباير. وميكن القول ان ترشيعات املرحلة االنتقالية تعرف عيب 
الصنعة، فقرة أوىل، فضال عن عيب عدم احرتام قانون حقوق اإلنسان 
كام صادقت عليه ليبيا من قبل، فقرة ثانية.
فقرة أوىل: ما يتعلق بحسن الصنعة 
املرحلة االنتقالية ال تربر أن تكون صياغة الترشيعات معيبة ألن ليبيا 
اليوم فيها من الكفاءات ويف مختلف املجاالت )القانونية، االقتصادية، 
اللغوية، الفلسفية...( ما يكفي لحسن تشكيل لجان الصياغة ملواجهة 
هذا الكم الكبري من الترشيعات التي صدرت يف املرحلة االنتقالية 
وما زالت )املجلس الوطني االنتقايل وحده أصدر اكرث من 60 قانونا 
ناهيك عن القرارات!!(. يكفي هنا للربهنة عىل عدم جودة الصياغة 
من حيث املبدأ الوقوف عند بعض االمثلة: 
أوال: القانون رقم 2012/10 بشأن انتخاب مجلس النواب 
قراءة هذا القانون تبني أن صياغته ليست بنفس دقة ووضوح صياغة 
نظريه القانون رقم 4 املتعلق بانتخاب املؤمتر الوطني العام، فاملادة 
2/9 تنص عىل أن “لكل مرشح مدرج اسمه بالقامئة النهائية حق 
التعبري عن رأيه... حسب أحكام هذا القانون مبا ال يخالف أحكام 
الرشيعة اإلسالمية والنظام العام”، فالجمع بني الضابطني: الرشيعة 
والنظام العام، ال مربر له، ألن الضابط األخري كاف بحسبان أنه 
يجسد كافة املبادئ والقيم الجوهرية السائدة يف املجتمع يف زمن 
ما والرشيعة اإلسالمية منها!، فضال عن ذلك أن املرشع كرر هذا 
القيد يف املادة 11 التي تنص عىل أنه: “يتعني عىل املرشح يف الدعاية 
االنتخابية االلتزام مبا يىل: 1. أحكام الرشيعة اإلسالمية”!  املادة 
11 من نفس القانون تلزم املرشح كذلك بااللتزام بنصوص االعالن 
الدستوري واحرتام سيادة القانون، وال يخفى عىل رجل القانون ان 
هذا الحكم ال تفتضيه الصياغة املحكمة والرصينة، فالقواعد ذات 
الطبيعة الدستورية هي قواعد ملزمة بذاتها من حيث املبدأ وال 
تحتاج إىل إلزام ترشيعي الحق! وعىل فرض أن ذلك مقبول، فإن 
االلزام بأحكام الرشيعة الذي ورد يف البند األول من املادة يعد عبثيا، 
فاملعلوم أن الرشيعة اإلسالمية هي من القواعد الجوهرية لهذا 
اإلعالن! 
ثانيا: القانون رقم 2013/29 بشأن العدالة االنتقالية 
من يقارن بني هذا القانون والقانون 2012/17 الذي أصدره املجلس 
الوطني االنتقايل البد أن يالحظ أن القانون األخري أجود يف صياغته. 
القانون رقم 29 يف تحديده ملكونات العدالة االنتقالية أعترب أن منها 
“-1 اصدار قوانني ونصوص دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع 
عرش من فرباير وعن عدم عدالة النظام السابق وانعدام مرشوعية 
القوانني الظاملة...”!! ويف البند 6 من نفس املادة نص تحت عنوان 
“بطالن الترشيعات الظاملة وعدم مرشوعيتها” عىل أن “يعد ظلام 
وعدوانا تعطيل الحياة الدستورية يف ليبيا، وتعد الترشيعات التي 
أصدرها النظام السابق تعبريا عن رغباته ودون أساس رشعي أو 
دستوري من الترشيعات الظاملة وتعترب الغية وغري دستورية منذ 
صياغتها...(!! هكذا تحول هدف القانون مبثل هكذا صياغة إىل 
قانون أسمى يحكم الحارض واملايض فضال عن املستقبل! 
فقرة ثانية: ما يتعلق باحرتام حقوق االنسان 
 ال أحد يستطيع إنكار أن من أهداف االنتفاضة التي حصلت عام 
2011 تحقيق العدالة ودولة القانون وأن اإلعالن الدستوري أكد ذلك 
بنصه عىل أن الدولة ستصادق عىل الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان، والحقيقة ان ذلك قد تحقق قبل ذلك يف العقد األخري 
من عمر نظام القذايف! غري أن ترشيعات كثرية صدرت يف املرحلة 
االنتقالية وفيها ما يخرق تلك الحقوق، وباملثال يتأكد املقال.
أوال: الترشيعات املتعلقة برموز نظام القذايف
تكفي هنا اإلشارة إىل قانوين الحراسة وقانون العزل السيايس. 
فالقانون رقم 2012/36 بشأن إدارة أموال بعض األشخاص 
وممتلكاتهم مبنهجه غري املدروس واعتامده بالنسبة لبعض األشخاص 
عىل مجرد الشبهات وحرمانه لألشخاص املعنيني من الحق يف التقايض 
يخالف حقوق اإلنسان، ولعل ما قام به القانون رقم 2012/47 
بتعديله هو دليل عىل وجود تلك الخروقات، وإن كان هذا القانون 
يف نظر صاحب هذه السطور هو أيضا معيب ولهذا وصفه يف 
مقالة نرشت عىل موقع ليبيا املستقبل عام 2012: “القانون رقم 47 
بيكحلها عامها!!”26 
أما قانون العزل السيايس فخرقه لحقوق اإلنسان أشد وأنىك، ألنه 
يحرم أشخاصا من حقهم يف املشاركة يف إدارة شؤون بلدهم ملجرد 
إنهم تقلدوا مناصب يف ظل النظام السابق، دون أساس دستوري 
ودون إبداء دفاعهم السابق، وهو ما شكل تغذية ألسباب فشل 
عملية املصالحة والعودة إىل حالة االستقرار الرضورية لسري الحياة 
عموما واالقتصاد بشكل خاص! 
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تحتاجه عملية االنتقال من ترشيعات متهد الطريق إىل دولة الحق 
والقانون املنشودة. غري أن االنتهازية السياسية أو ضغوط الشارع أو 
العامل الخارجي خلقت حاجة غري واقعية من منظور الصالح العام 
لتفتح الباب امام قوانني البد أن يعاد النظر فيها بعد نفاذ الدستور 
املرتقب، إن كتب له أن يرى النور! ونكتفي هنا باإلشارة إىل بعض 
الترشيعات التي نعتقد انها ال تخدم املرحلة االنتقالية: 
قانون تحريم الربا وهو القانون رقم 2013/1 الذي نص  •
يف مادته األوىل عىل حظر الفوائد يف املعامالت كافة وبني 
جميع األشخاص. هذا القانون تجاهل ما أقرت به اللجنة التي 
شكلت عام1970 ملراجعة الترشيعات وفقآ ألحكام الرشيعة 
اإلسالمية التي نتج عن أعاملها صدور عدة قوانني منها القانون 
رقم1972/86 الذى حرم الفوائد بني األفراد وأبقى التعامل بني 
األشخاص االعتبارية أو بني هذه واألفراد ملزيد من الدراسة 
والبحث!  وكانت اللجنة املذكورة مشكلة من كفاءات عالية يف 
الرشيعة والقانون برئاسة قاض مرصي معروف واله “مجلس 
قيادة الثورة “يف ذلك الوقت رئاسة املحكمة العليا يف ليبيا. 
ومهام قيل يف تربير القانون رقم 2013/1 عىل الصعيد العاطفي، 
فإنه من القوانني التي ال متليها املرحلة االنتقالية، خاصة إذا 
نظرنا إىل نتائجه عىل الصعيد االقتصادي!
قانون رقم 2012/29 بشأن تنظيم الحزبية؛ والقانون رقم  •
2012/30 بشأن ضوابط الكيانات السياسية، الصادران عن 
املجلس الوطني االنتقايل، ساهام يف تعقيد املشهد السيايس وكان 
األوىل ترك هذه املسألة إىل ما بعد صدور الدستور.
وإذا أضفنا إىل ذلك االهتامم مبسألة تعدد الزوجات، وما جرى  •
بشأنها من أفعال وأقوال ونقاش، نقتنع بأن السياسة الترشيعية 
يف املرحلة االنتقالية كانت تستعمل لتحقيق مكاسب سياسية أو 
ظرفية ال تعكس روح املرحلة االنتقالية وحاجة املجتمع، ولعل 
نتائج هذه السياسة تؤكد صحة هذا الزعم.
فقرة ثانية: نتائج السياسة الترشيعية يف املرحلة االنتقالية 
طالت نتائج تلك السياسة الترشيعية البالد والعباد، فالدولة فقدت 
هيبتها وصار زمام االمور بيد مجموعات مسلحة ) ميليشيات(  
تستعمل واجهات تلبس ثوب الرشعية الشكلية أو تدعيه وهو ما 
انعكس عىل واقع االستقرار الذي أضحى مسألة يوم بيوم، ولهذا 
كان رحيل األجانب من عاملة وسفراء وممثلني دبلوماسيني وقفل 
سفارات ومغادرة الرشكات األجنبية، نتيجة انعدام االستقرار. 
وميكن تلخيص أهم النتائج فيام ييل: 
أوال: تحول ليبيا إىل دولة فاشلة 
مظاهر الفشل عديدة ولعل أبرزها ما هو مالحظ اآلن من تفتت 
السلطة بني سلطة تتخذ طربق مقر لها وأخرى يف طرابلس، وانتشار 
السالح، وعدم وجود جيش وأمن وطني مبعنى الكلمة، وهوما أدى 
اىل خلق وضع نشاز تحاول بعثة األمم املتحدة البحث يف إيجاد 
مخرج له!!
ثانيا: تعرث عمل الهيئة التأسيسية  
 انتهت املدة املقررة كام حددتها املادة 30 من االعالن الدستوري، 
وهي قصرية، كام انتهت املدة الجديدة بناء عىل مقرتح لجنة فرباير، 
والهيئة مل يصدر عنها سوى مخرجات مل تناقش يف الهيئة العامة 
وبالتايل تظل مجرد اقرتاحات صادرة عن لجان شكلتها الهيئة، وإذا 
مل يتم التوافق الجاري حول النزاع السيايس، فإن هذا التعرث سيزيد 
املشهد إرباكا أكرب وقد تصل البالد اىل شغور كامل للمؤسسات 
املنتخبة يف النصف األول من شهر اكتوبر القادم تاريخ انتهاء مدة 
والية مجلس النواب!25
ثالثا: عدم تحقق املصالحة الوطنية 
 رغم صدور ترشيعات تنظم املوضوع، فإنها مل تتحقق ألسباب 
عدة منها غياب االرادة السياسية الحقيقية وانتشار السالح فضال 
عن العامل الخارجي الذي يعمل بجد ألجندات مختلفة ووسائل 
متعددة! 
رابعا: استنزاف املال العام 
 من يقارن رصيد الدولة الليبية عقب سقوط القذايف برصيدها اليوم 
البد أن يالحظ أن درجة الفساد تضاعفت كثريا، مام يؤكد أن ليبيا 
ابتعدت أكرث عن الحكم الرشيد وأن ما برش به اإلعالن الدستوري يف 
الخصوص يظل مجرد أمنية! 
 خالصة ما سبق، أن السياسة الترشيعية كانت غري موفقة عىل صعيد 
املضمون، فهل كانت أفضل لجهة الشكل؟
قسم ثان: الصياغة الترشيعية يف املرحلة االنتقالية 
الخيارات الترشيعية التي تعرب عن مضمون القانون الذي ترغب 
السلطة الترشيعية يف إصداره يتطلب إعطاؤها الشكل أو القالب 
املقرر أو املتعارف عليه وذلك من خالل ما يسمى: الصياغة. 
والصياغة من صاغ مبعنى أعد أو هيأ او صنع عىل مثال معني، وىف 
املجال القانوين هي فن إعطاء مضمون القاعدة أو القانون الهيئة 
املتعارف عليها يف صورة مواد باستعامل االلفاظ املناسبة مع مراعاة 
الدستور والتزامات الدولة واملثال املقبول اجتامعيا. وهي بذلك متثل 
العنرص الثاين الذي البد منه لتكوين القاعدة القانونية وفق تصور 
العالمة الفرنيس جيني. 
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املؤقت يف  2011/08/03، فاملرحلة االنتقالية الثانية مل تحقق ما 
هو مرسوم، وانتفض الشارع، واضطر املؤمتر الوطني العام إىل 
إجراء تعديل لإلعالن يدشن مرحلة ثالثة بناء عىل مقرتح لجنة 
فرباير التي رأت انتخاب سلطة ترشيعية جديدة تتوىل شؤون البالد 
وذلك إىل حني انتخاب السلطة الجديدة بناء عىل الدستور. وكام 
هو معلوم فإن الهيئة املنتخبة إلعداد الدستور مل تنجز مهمتها 
واملدة التي حددتها لجنة فرباير أوشكت عىل االنقضاء ) يف مطلع 
اكتوبر القادم(،23 فال مناص من العمل عىل تدشني مرحلة انتقالية 
أخرى، ولكنها هذه املرة تتطلب توافقا بني سلطتني تدعيان الرشعية 
إحداهام مجلس النواب والثانية املؤمتر الوطني العام ومن يقف 
خلفهام من قوى داخلية وخارجية!!
 عدم وجود الفلسفة املحددة والجازمة ظهر يف مواضع أخرى منها 
حقوق املكونات الثقافية والعدالة االنتقالية ومؤسستي الجيش 
والرشطة وطبيعة هيئة إعداد الدستور التي نقف عندها قليال 
النعكاساتها الكبرية عىل املسار االنتقايل كام سبقت اإلشارة. فالصيغة 
األصلية للامدة 30 نصت عىل “اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مرشوع 
دستور للبالد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عىل أن 
تنتهى من تقديم مرشوع الدستور للمؤمتر يف مدة ال تتجاوز ستني 
يوما من انعقاد اجتامعها االول”! ثم حدد العدد بستني يف وقت 
الحق عىل غرار جمعية الستني التي صاغت دستور 1951، فضال عن 
تقرير آلية االنتخاب يف شأنها، وليس التعيني الذي كان سيجنب البالد 
الوقت والتكاليف العالية التي تضاف إىل مصادر استنزاف املوارد 
التي صارت شحيحة!! 
 وانعكس ذلك عىل تغيري امليعاد الذي حدد إلعداد الدستور الذى 
تجاوز إىل اآلن امليعاد األصيل مبا يزيد عىل خمسة أضعاف!! قد يقال 
إن طبيعة الظروف املتقلبة يف املرحلة االنتقالية تربر هذه املرونة 
والتقلبات، ومع تسليمنا بواقعية ذلك التربير، إال أنه ال يربر خطأ 
االختيار األصيل وما نتج عنه من عملية ترقيع جعلت استيعاب 
أحكام املادة 30 صعبة املنال!  وهو ما تؤكده ظاهرة االرتباك والرتدد 
التي طبعت السياسة الترشيعية.
ثانيا: سياسة مرتبكة ومرتددة 
إن غياب الفلسفة الناظمة للسياسة الترشيعية ينتج عنه عادة 
االرتباك والرتدد يف السياسة الترشيعية، والدارس للترشيعات التي 
صدرت يف ليبيا منذ انطالق االنتفاضة يف 17 فرباير البد أن يقتنع 
بأن السلطة الترشيعية كانت يف قراراتها تستجيب للوقائع والظروف 
بترشيعات مل يحالفها النجاح يف أحيان كثرية واربكت املشهد املتأزم 
أكرث، وهو ما قاد إىل إنتاج ظاهرة االرتباك والرتدد التي تعد من 
مالمح هذه املرحلة من تاريخ ليبيا! ولعل مام عمق من هذه 
الظاهرة مزج اإلعالن الدستوري بني ما هو ترشيعي وتنفيذي يف 
تنظيم سلطة املجلس الوطني وخلفه املؤمتر الوطني العام، وما 
ولده من رصاع بني الحكومة املؤقتة واملؤمتر، وكان من املفروض 
أن ينتهي ذلك بتكريس مقرتح لجنة فرباير الذي تبناه التعديل 
السابع لإلعالن الدستوري، غري أن االنقسام الذي حصل بعد انتخاب 
مجلس النواب وظروف تسلُمه للسلطة وحكم الدائرة الدستورية 
يف الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 قضائية الصادر يف 6 نوفمرب 
2014، والتباين يف فهم دالالته،24 قاد إىل تفتت السلطة بني سلطتني 
ترشيعيتني وحكومتني سميت إحداهام حكومة االنقاذ واألخرى 
الحكومة املؤقتة!! ولنرتك القارئ يتخيل دون صعوبة مثار ذلك عىل 
املسار االنتقايل، فاألمن صار سلعة نادرة واالقتصاد مشلوالً والدستور 
املرتقب يبتعد شيئا فشيئا، ناهيك عن تهديد الوحدة الوطنية 
باالنقسام!
ومن الشواهد األخرى التي تدلل عىل أن السياسة الترشيعية مرتبكة 
ومرتددة سياسة املرشع يف مجال السلطة القضائية خاصة فيام 
يتعلق بتنظيم املجلس األعىل للقضاء، بدءاً بالقانون رقم 2011/4 
والتعديالت الالحقة يف الخصوص، وكذا الشأن فيام يتعلق باملصالحة 
الوطنية حيث صدر يف البداية القانون رقم 17 لسنة  2012بشأن 
إرساء قواعد املصالحة الوطنية والعدالة عن املجلس الوطني 
االنتقايل، والذى مل تتح له فرصة التطبيق حتى صدر القانون رقم 
2013/29 بتاريخ 2 ديسمرب 2013 بشأن العدالة االنتقالية، وذلك 
دون الحديث عن القوانني األخرى التي ترتبط أو تتقاطع معه مثل 
القانون رقم 2012/38 بشأن بعض اإلجراءات الخاصة باملرحلة 
االنتقالية وقانون العزل السيايس وما سبقه من قوانني تتعلق مبعايري 
النزاهة والوطنية!! والهيئة العليا املكلفة بتطبيقها، أي القانون 
رقم2012/26، وكانت الضوابط قد نظمت يف البداية بالقرار رقم  
2011/192، ويضاف إىل ذلك أن السياسة الترشيعية ال تعكس 
بالرضورة حاجة املجتمع يف هذه املرحلة!
ثالثا:  سياسة ترشيعية غري واقعية 
القانون الجيد هو الذي يجسد حاجة الناس يف مكان ما وزمن معني 
وفقاً ملثال مقبول يف ذلك املجتمع. ومن يراقب الواقع السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي يف ليبيا يف املرحلة االنتقالية سيالحظ 
أن الشعب ينتظر االستقرار والعدالة االجتامعية ودولة القانون 
واملؤسسات. وال شك أن ذلك يتطلب دولة مستقرة يحكمها دستور 
متوافق عليه بعد التحول الذي حصل. وقد أكدت عىل هذا ديباجة 
اإلعالن الدستوري املؤقت ببيانها أن اإلعالن املؤقت هو مجرد أساس 
للحكم يف املرحلة االنتقالية!
وهكذا يفرتض املتابع أن السياسة الترشيعية سرتكز عىل إصدار 
الترشيعات التي تتطلبها املرحلة االنتقالية، إذ إن املعيار وإن مل يكن 
أساسه الرضورة كام طرح يف لجنة فرباير، فال يجب أن يتجاوز ما 
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عرفت ليبيا كام هو معلوم انتفاضة شعبية )أو ثورة؟!(  يف السابع 
عرش من شهر فرباير 2011 انتهت بسقوط حكم معمر القذايف الذي 
ساد ألكرث من أربعة عقود، تحولت فيها ليبيا من دولة ملكية كرس 
دستورها مبدأ الفصل بني السلطات إىل دولة بدون وثيقة دستورية 
معرتف بها باعتبارها الدستور الذي، وفقا لفقه كلسن، تستمد منه 
باقى القواعد القانونية رشعيتها خاصة اعتبارآ من 1977 حيث 
صدرت وثيقة إعالن سلطة الشعب الذي يرتكز عىل مبدأ وحدة 
السلطة!
يف الثالث من شهر أغسطس 2011 أصدر املجلس الوطني االنتقايل، 
باعتباره أعىل سلطة توافقية عقب إسقاط حكم القذايف، إعالنا 
دستوريا مؤقتا اشتمل عىل ديباجة و)37( مادة، بهدف االستجابة 
ملطالب  أنصار 17فرباير وطموحاتهم واملتمثلة أساسا يف دولة 
القانون واملؤسسات.
ولعل تكريس مبدأ التداول السلمي عىل السلطة أول مرة منذ ما 
يزيد عىل أربعني سنة يعد بحق مكسبا كبريا، إذ أُجريت انتخابات 
حرة ونزيهة انبثقت عنها أول سلطة ترشيعية منتخبة يف املرحلة 
االنتقالية ممثلة يف املؤمتر الوطني العام، الذي انتخب وفق أحكام 
القانون رقم 2012/4، واستلم السلطة من املجلس الوطني االنتقايل.
 ثم أجريت انتخابات جديدة بناء عىل قانون االنتخاب رقم 
2014/10 الذي أصدره املؤمتر الوطني العام بتاريخ 2014/03/31 
عنها انتخاب مجلس للنواب ليامرس السلطة الترشيعية فقط مبوجب 
التعديل السابع لإلعالن الدستوري، وفق مقرتح قدمته لجنة فرباير 
التي شكلها املؤمتر الوطني العام لتأطري مرحلة انتقالية ثانية، باعتبار 
أن املرحلة االنتقالية املعلن عنها يف البداية انتهت دون الوصول 
اىل املأمول واملقرر، وهو إعداد الدستور وفقاً لحكم املادة 30 من 
االعالن الدستوري.
وعىل الرغم من أن االنتخابات قد متت بشكل حر ونزيه، وإن بإقبال 
ال يقارن باالنتخاب السابق، فإن األمور مل ترس كام يجب، حيث مل 
يتم التسليم والتسلُم عىل غرار ما كان عقب انتخاب املؤمتر الوطني 
العام، األمر الذي قاد اىل وجود سلطتني واحدة يف طربق، مجلس 
النواب، والثانية يف طرابلس، املؤمتر الوطني العام، ويقابل كال منهام 
حكومة!! وهو ما جعل ليبيا مهددة باالنقسام ناهيك عن الفوىض 
وانعدام األمن الذي ال يخفى عىل كل متابع.
ويالحظ أنه، خالل هذه الفرتة القصرية نسبيا، صدرت ترشيعات 
أستاذ القانون اخلاص جبامعة طرابلس، ورئيس جلنة فرباير 2014.  2
كثرية تشكل استمرارية ملا عرفته حقبة القذايف من إسهال ترشيعي! 
وإذا كان من املفهوم ان املرحلة االنتقالية تتطلب إصدار بعض 
الترشيعات الرضورية لرفع املظامل وتحقيق املصالحة الوطنية، فإن ما 
صدر من ترشيعات يف ليبيا ما بعد القذايف يتجاوز ذلك بكثري ويصب 
يف خانة التعديالت الجوهرية التي يفرتض أن تأىت بعد املصادقة عىل 
الدستور!
وهكذا يكون من املناسب التساؤل عن هذه السياسة الترشيعية 
يف املرحلة االنتقالية سواء عىل مستوى املضمون، قسم أول، أو عىل 
مستوى الشكل، قسم ثان.
 قسم أول: جوهر السياسة الترشيعية يف السنوات األربعة املاضية
من يطالع الترشيعات التي صدرت يف السنوات التي تلت 17فرباير، 
سيالحظ أن سياسة املرشع مل تتقيد مبتطلبات املرحلة االنتقالية التي 
حددت يف البداية بأقل من سنتني )560( يوماً تقريبا، فلم يكتف 
املرشع بإصدار القوانني التي ميليها االنتقال إىل دولة القانون، وإمنا 
أصدر قوانني ال تخدم عملية االنتقال هذه، أو أنها تحتاج اىل دولة 
مستقرة تتمتع بدستور دائم! وهكذا تبدو الحاجة إىل تحديد ابرز 
مالمح السياسة الترشيعية يف السنوات املاضية منذ التاريخ املذكور، 
فقرة أوىل، قبل بيان نتائجها، فقرة ثانية.
فقرة أوىل / مالمح السياسة الترشيعية يف املرحلة االنتقالية
 السياسة الترشيعية هي يف العادة تجسيد لفلسفة معينة محددة 
وواضحة، تستهدف تحقيق الصالح العام وفق رؤية ثاقبة، غري أنها مل 
تكن كذلك يف ليبيا “الجديدة” حيث يالحظ املراقب أنها تفتقر اىل 
فلسفة محددة ورصينة، أوال، وأنها فضال عن ذلك مرتبكة ومرتددة، 
ثانيا، وال تجسد الحاجات الواقعية لليبيا كام تخيلها املنتفضون، ثالثا.
أوال: غياب الفلسفة الواضحة 
املراحل االنتقالية بحكم طبيعتها تتطلب ممن يتحملون مسؤولية 
تسيري دفة األمور قدرة عىل حسن اختيار الحلول التي تخدم عملية 
االنتقال إىل الدولة املنشودة وصياغتها يف ترشيعات تهدف إىل تلك 
الغاية. وإذا انطلقنا من اإلعالن الدستوري الذي يفرتض فيه أنه 
القاطرة التي تقود تلك العملية سنجد إن املرشع مل يراع مقتضيات 
املرحلة االنتقالية: فاملادة  30 منه قسمت املرحلة االنتقالية إىل 
مرحلتني، فيكون املجلس الوطني االنتقايل هو أعىل سلطة يف الدولة 
إىل أن ينتخب املؤمتر الوطني العام خالل 240 يوما من إعالن 
التحرير، والذي يخلف املجلس يف سلطاته إىل أن تنتخب السلطة 
الترشيعية وفقا للدستور الذي تضعه الهيئة الدستورية، وذلك يف 
املواعيد املحددة يف املادة املذكورة عىل نحو جامد!!  ولكن الرياح 
جاءت عىل خالف ما أراده املجلس وما سطره يف إعالنه الدستوري 
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)الحكومة، وزارة العدل( 
 ساعد يف تطوير وتنفيذ دورات تدريبية يف الصياغة .4.8.57
الترشيعية للعاملني يف هذا املجال يف الربملان، ووزارة العدل، وأجهزة 
ومؤسسات الدولة األخرى. )املجتمع الدويل(
 املشاركة، الشمولية، الشفافية، املرشوعية.4.97
 كُن منفتحاً بشكل أكرب أمام املشاركة، وأكرث شمولية، ومتثيالً .4.9.17
يف عملية صناعة الترشيع. )الهيئة التأسيسية، الربملان( 
 كن أكرث شفافية. )الهيئة التأسيسية( .4.9.27
 أعد تشكيل اللجنة املكلفة مبراجعة مدى توافق الترشيعات .4.9.37
القامئة مع الرشيعة عىل نحو يجعلها أكرث شمولية ويضفي مرشوعية 
أكرث عىل مخرجاتها. )الربملان(
البحوث االجتامعية القانونية.4.107
قم عىل نحو منتظم بتقويم مرشوعات الترشيعات .4.10.17
والترشيعات. )املؤسسات البحثية( 
قّدم للهيئة التأسيسية مساعدة فنية يف قضايا مختارة مبا .4.10.27
يعينها عىل إنجاز مهمتها بشكل مالئم. )املؤسسات البحثية، املجتمع 
الدويل( 
قّدم مقرتحات مبنية عىل البحث حول محتويات الدورات .4.10.37
التدريبية عىل الصياغة الترشيعية. )املؤسسات البحثية( 
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تجري توصيات هذا املرشوع البحثي عىل نسق نتائجه الرئيسة 
العرشة، وبذات عددها، وهي تخاطب كل من: الربملان، الحكومة، 
وزارة العدل، هيئة صياغة الدستور، املؤسسات التعليمية والتدريبية 
مثل كليات القانون واملعهد العايل للقضاء، واملجتمع الدويل، 
واملؤسسات البحثية يف مجال القانون والتخصصات ذات العالقة مثل 
مركز دراسات القانون واملجتمع.
سياق الحوكمة.4.17
واصل دعم الحوار السيايس إليجاد بيئة أفضل لصناعة الترشيع 
وتنفيذه. )الحكومة، الربملان، املجتمع الدويل( 
استخدام الترشيع سالحاً سياسياً.4.27
طّور آلية التخاذ القرار عامدها التوافق. )الهيئة التأسيسية، الربملان( 
السياسة الترشيعية.4.37
 قيّد الترشيع بقدر حاجات الفرتة االنتقالية. )الربملان( .4.3.17
 اقرتح عىل الربملان خطة ترشيعية سنوية وسياسة ترشيعية .4.3.27
متوسطة املدى )4 سنوات( ترتب بحسب األولوية الترشيعات 
الرضورية للفرتة االنتقالية وما يستجيب لحاجات املجتمع املبارشة 
والحيوية. )الحكومة( 
ناقش وقم بوضع خطة ترشيعية سنوية وسياسة ترشيعية .4.3.37
توجه عملية صناعة الترشيع. )الربملان(
تنظيم صناعة الترشيع.4.47
 ضع قانوناً أو عىل األقل نظاماً داخليا يعالج عىل األقل .4.4.17
الجوانب التالية لصناعة الترشيع: معايري جودة الترشيع، مراحل 
عملية الترشيع، املشاركة، واجب إعداد مذكرات توضيحية 
للترشيعات، واجب االحتفاظ مبحارض جلسات أجهزة الترشيع، 
واجب نرش محارض جلسات الربملان، النرش، وواجب تقويم القوانني. 
)الربملان( 
 ضع املبادئ والقواعد الرئيسية الحاكمة للجوانب اإلجرائية .4.4.27
واملوضوعية لصناعة الترشيع. )الهيئة التأسيسية( 
 قم بنرش الجريدة الرسمية عىل نحو منتظم، ورقيا .4.4.37
وإلكرتونيا، ميّكن من معرفة ما يصدر من ترشيعات.
أدوار رئيسة لالعبني غري متوقعني.4.57
 عندما تُدعى لتقديم مساعدة فنية لليبيا يف مجال صناعة .4.5.17
الترشيع، اتبع مقاربة مبنية عىل “مسؤولية التعلّم”، أي تنطلق من 
وعي ومعرفة باالحتياجات املحلية، والخلفيات، والخربات الوطنية. 
)املجتمع الدويل، خصوصاً املنظامت اإلستشارية واملانحني من خلفها( 
 قلّل إىل الحد األدين االعتامد عىل اللجان املؤقتة يف صياغة .4.5.27
الترشيعات، واحرص عندما تدعو الحاجة إىل تشكيلها، أن تضم هذه 
اللجان صاغة ترشيعات محرتفني. )الحكومة( 
 ضّمن القانون أو النظام الداخيل املتعلق بالعملية .4.5.37
الترشيعية نصاً ينظم مشاركة مؤسسات املجتمع املدين يف هذه 
العملية عىل نحو يكفل إتاحة فرص متساوية لهذه املشاركة. 
)الربملان( 
جودة الترشيع: تحسن موضوعي وسط عيوب جسيمة.4.67
قم بإعداد مسودة دليل للترشيعات الجيدة، يحدد معايري وموجهات 
فنية. )وزارة العدل، املؤسسات التعليمية والتدريبية، املؤسسات 
البحثية( 
الرقابة املؤسسية عىل جودة الترشيع.4.77
 أدرج ضمن الهيئات الدستورية املستقلة هيئة جديدة، .4.7.17
مؤسسة وطنية لصياغة الترشيع، والزم مؤسسات الدولة بطلب رأيها 
االستشاري يف مرشوعات الترشيعات، وتربير عدم األخذ بهذا الرأي. 
)الهيئة التأسيسية( 
 قم بإنشاء مكتب دعم مكّون من خرباء ترشيعيني )من غري .4.7.27
أعضاء الربملان( لتقديم النصح حول مرشوعات الترشيعات خصوصا، 
وصناعة الترشيع عموماً. )الربملان(
التدريب واملعدات.4.87
 قم بإنشاء مؤسسة للترشيع تقدم تدريباً اثناء الخدمة عىل .4.8.17
صياغة الترشيع. )الحكومة( 
 طّور ونفذ دورات يف الصياغة الترشيعية. )املؤسسات .4.8.27
التعليمية والتدريبية( 
 ضّمن املناهج التعليمية مقرارات ودورات يف الصياغة .4.8.37
الترشيعية. )املؤسسات التعليمية والتدريبية، املؤسسات البحثية( 
 مّكن املنخرطني يف صياغة الترشيعات يف وزارة العدل، .4.8.47
واملكاتب القانونية بالوزارات األخرى، واألجهزة العامة عموماً 
من الحصول عىل تدريب أثناء العمل عىل الصياغة الترشيعية. 
15
القانون، وهذا يصدق عىل مرشوع الدستور وأجزاء من القانون. من 
ناحية أخرى، أبان البحث عن عيوب كثرية يف الترشيعات الجديدة. 
وفقا لدراسات الحالة التي أُجريت ضمن املرشوع البحثي، هذه 
الترشيعات تخالف أحيانا كثرية مبادئ الرشعية، واملالمئة، والفعالية، 
والتناسب.
الرقابة املؤسساتية عىل جودة صناعة الترشيع اختفت من .3.77
مشاريع الدستور
يف حني تضمن جودة الترشيع يف األنظمة القانونية الناضجة من 
خالل مؤسسات مثل مجلس دولة، وإدارة للتجانس الترشيعي، 
ومحكمة دستورية، وأكادميية لصناعة الترشيع، فإن أدوات الرقابة 
هذه غري موجودة يف ليبيا اليوم، ومل يتضمنها، عدا املحكمة 
الدستورية، مرشوع الدستور.
إدارات الصياغة الترشيعية ومكاتبها تفتقد للتدريب .3.87
واملعدات
تحت شعار وضع السياسات والقوانني من القاعدة، انتهج نظام 
القذايف سياسة هدم مؤسيس كان من انعكاساتها افتقاد اإلدارات 
واملكاتب املختصة بصياغة الترشيعات إىل التدريب االحرتايف عىل 
عملها هذا، وإىل املعدات الالزمة آلدائه.
صناعة الدستور وصناعة القانون تتعدى مجرد الصياغة.3.97
للنجاح يف املصالحة الوطنية وإعادة البناء، تحاول ليبيا ما بعد 
القذايف أن تعيد بناء نفسها؛ صناعة دستورها وقوانينها وتنظيامتها 
تعد تعبريا هاما عن هذه العملية. ويف حني إن أنشطة صياغة 
ترشيعية مهمة قد متت بالفعل، فإن مرشوع الدستور وقوانني كثرية 
تبدو مفتقدة إىل املرشوعية، وذلك ألن هذه العمليات مل تكن إىل 
حد بعيد مبنية عىل املشاركة، وافتقدت إىل الشفافية. وفيام يتعلق 
بصناعة الدستور، يشري هذا إىل مشكلة أكرب، وهي أن الرتكيز منصب 
عىل مثرة هذه الصناعة، أي الدستور، وليس عىل العملية املؤدية 
إىل كتابته. ضعف املشاركة والشفافية حرم الليبيني من الدخول يف 
مناقشة حرة ومفتوحة لقضايا مفصلية يف الرصاع الجاري حاليا، وبناء 
توافق عىل كيفية معالجتها.
البحوث االجتامعية القانونية عىل صناعة الترشيع.3.107
مثل هذه البحوث قادرة عىل الكشف عن عنارص مهمة يف عمليات 
بناء الدولة واملصالحة الوطنية. كذلك، فإنها تعد مهمة لتحسني 
صناعة الترشيع، مبا يف ذلك تصميم دوارت تدريبية عىل هذه 





صناعة الترشيع تتم يف بيئة حوكمة غري مالمئة.3.17
تعد بيئة الحوكمة يف ليبيا، وخصوصا خالل الفرتة املمتدة منذ 
منتصف 2014 ولكن أيضا منذ 2011 حتى 2014، غري مشجعة 
عىل صناعة الترشيعات عىل نحو جيد. ففيام ميكن عده ردة فعل 
عىل دكتاتورية النظام السابق، دأبت السلطات الترشيعية يف ليبيا 
الجديدة عىل مامرسة سلطات سيادية نحو السلطات التنفيذية 
عىل نحو خلق عدم توازن بينهام يف مجاالت عدة منها صناعة 
الترشيعات.
األسباب األخرى لبيئة الحوكمة السلبية هذه: 
النزاع وعدم التوازن بني مجموعات الثوار “الحقيقيني”  •
والحكومات ذات النزعة العملية؛
املظامل الجسيمة التي ملا تعالج ؛ •
إعطاء األولوية يف السياسة والنزاع للقبيلة، واملدينة واملنطقة؛ •
تصنيف اآلخرين: “إسالميني”، “ليرباليني”، “متطرفني”، “أزالم”؛ •
إضعاف اإلدارة العامة مبا ذلك قوى األمن؛ •
 انقسام دول الجوار والقوى األجنبية حول نفسها. •
صناعة الترشيع تستخدم أداة يف الرصاع القائم.3.27
تجد ليبيا ما بعد القذايف نفسها منقسمة حول: املوقف من ثورة 
فرباير؛ دور الرشيعة؛ االنتامءات القبلية، واملناطقية، واملدينية، 
والعرقية، والحزبية؛ من أقاموا يف البالد خالل حكم القذايف ومن 
غادروها وعادوا بعد الثورة “دبل شفرة:ازدواج الوالء”. وعادة ما 
يتعلق النزاع حول عدد من القضايا الحساسة التالية:
من ميلك قوة الحسم العسكري: كتائب الثوار أم مؤسسات  •
الدولة؟
من ميلك سلطات دولة أكرث: الربملان أم الحكومة؟ •
هل يسمح لبقايا موايل القذايف بتويل مناصب يف اإلدارة العامة؟ •
ما دور الرشيعة يف الدولة، ومن يحدده؟ •
هل يُتنازل عن الحكم املركزي لصالح استقاللية محلية أو  •
 أقليمية؟
وحيث إن السلطات االنتقالية كانت مدفوعة برغبة يف أن ترسل عىل 
نحو عاجل رسالة قطع مع ثقافة سياسية ظاملة ومشوهة، فإن هذا 
أنتج مخططا مفرطا يف الطموح لصناعة الدستور، وعددا من القوانني 
نُظر إليها عىل اعتبار أنها أدوات يف التحارب السيايس، بدال عن أن 
تكون تعبريا عن تنظيم متوازن للمجتمع.
غياب سياسة ترشيعية مدروسة للمرحلة اإلنتقالية.3.37
نتيجة النهامكها مبعالجة مشاكل عاجلة قصرية األمد، مل تقم 
السلطات االنتقالية بوضع سياسة ترشيعية متوازنة. وقد ترتب 
عىل هذا، وكذلك عىل عدم التوازن السيايس املشار إليه أعاله، 
سن ترشيعات غري مالمئة ال للمرحلة االنتقالية وال لحاجات الناس 
الحقيقية.
صناعة الترشيعات تفتقد التنظيم.3.47
يف حني كان من الواضح أن الساسة تعاملوا مع الترشيع باعتباره 
أداة مهمة، فإنه مل تكن هناك قواعد واضحة لعملية صناعة هذا 
الترشيع. عىل سبيل املثال، ال يوجد التزام بنرش محارض جلسات 
املناقشات الربملانية ووجهات نظر الحكومة ذات العالقة، وال ترفق 
الترشيعات حني صدورها مبذكرات توضيحية. نتج عن هذا فراٌغ أتاح 
للربملان والحكومة هامشا واسعا لالرتجال، ولغريهام من الالعبني غري 
الرسميني مجاال للتأثري عىل عملية الترشيع.
أدوار رئيسة يف العملية الترشيعية لالعبني غري متوقعني .3.57
إضافة إىل املجلس الترشيعي، والهيئة التأسيسية، والحكومة ذاتها، 
فإن ترشيعات ما بعد القذايف تأثرت بظهور عدد من اللجان املشكلة 
حسب الحاجة )ad –hoc committees(، منظامت مجتمع مدين، 
ومنظامت دولية عامة وخاصة. بالطبع، النخراط هذه األجسام 
تأثريه اإليجايب، فاللجان املشكلة حسب الحاجة تضم، عادة، خرباء 
يف املجال الذي يتعلق به الترشيع، ووجود منظامت املجتمع املدين 
من شأنه أن يزيد من مستوى املشاركة يف صناعة القوانني. ولكن 
هناك مخاطر ينبغي مواجهتها ترتبط بانخراط هذه األجسام يف 
العملية الترشيعية. فالخربة التي تقدمها منظامت املجتمع الدويل 
قد ال تكون مالمئة لحاجات ليبيا وظروفها الخاصة. كام أن اللجوء 
إىل اللجان املشكلة حسب الحاجة يف الترشيع يزيد من تهميش 
مؤسسات الدولة املناط بها لعب دور رئييس يف صناعة الترشيع، 
مثل إدارة القانون. يضاف إىل هذا، أن االعتامد عىل هكذا أجسام 
يجعل من الصعب رقابة عملية صناعة الترشيع. وبالنسبة ملنظامت 
املجتمع املدين، فقد الحظنا أن مساهمتها يف العملية الترشيعية قد 
أتاحت فرص مشاركة غري متساوية، فاملجموعات األكرث تنظيام تكون 
أكرث قدرة عىل إسامع صوتها، ولفت االنتباه إىل مطالبها ومصالحها 
من تلك التي يعوزها هكذا تنظيم.
جودة الترشيع: تحسن موضوعي وسط عيوب جسيمة.3.67
أظهر البحث صورة مختلطة، إْن مل تكن متناقضة، فيام يتعلق بجودة 
الترشيع. من ناحية أوىل، هناك تقدم واضح فيام يتعلق باإلصالح 
السيايس والقانوين يف مجاالت حقوق اإلنسان، والدميقراطية، وحكم 
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مقاطعة الهيئة من قبل مكونات مهمة مثل األمازيغ، الذين قاطعوا 
االنتخابات، والتبو والطوارق، الذين جمدوا عضويتهم الحقاً احتجاجاً 
عىل ما عدوه استبعاداً لهم من لجنة العمل التي شكلتها الهيئة. 
يف البدء، اُقرتح أن تعالج الهيئة هذه املشكلة عن طريق توسعة 
املشاركة املجتمعية باإلضافة، طبعاً، إىل العمل عىل تحقيق مشاركة 
األقليات يف الهيئة. لكن عمل الهيئة، كام يبدو ملن يتابعه، افتقد 
الشفافية ومل يكن مفتوحاً أمام املشاركة املجتمعية عىل نحو مناسب.
االتفاق الناتج عن الحوار السيايس الذي ترعاه األمم املتحدة قد 
يقدم حالً لهذه املشكلة. وفقاً للنسخة التي ُوقعت يف ديسمرب 
2015، ستكون هناك فرتة انتقالية إضافية، وحكومة توافٍق وطني، 
ومجلٌس ترشيعٌي، ومجلس دولة، وهيئة لصياغة الدستور. يف حني 
سيكون املجلس الترشيعي مجلس النواب، سيتكون مجلس الدولة يف 
غالبيته من املؤمتر الوطني العام، ورغم وصفه باالستشاري، ستكون 
ملجلس الدولة هذا صالحيات مهمة. أما هيئة صياغة الدستور، فهي 
الهيئة الحالية، وقد أُعطيت حتى تاريخ 24 مارس 2016 لالنتهاء من 
صياغة مرشوع الدستور. عىل سبيل اإلعداد لهذا، عىل مجلس النواب 
ومجلس الدولة تشكيل لجنة مشرتكة تتوىل مهام منها اقرتاح مرشوع 
قانون لالستفتاء عىل مرشوع الدستور، وتقدميه إىل مجلس النواب 
لسنة. يلتزم املجلسان، وكذلك حكومة التوافق الوطني، وفقا للامدة 
)23( من االتفاق “بتعزيز التعاون والتنسيق فيام بينهام ]كذا[ لتوفري 
أجواء مناسبة إلجراء االستفتاء عىل الدستور...”.
ستدعى الهيئة، وفقا للامدة )50(، من قبل كل األطراف “إىل اإلرساع 
بوضع وإعالن خارطة طريق مصحوبة بجدول زمني واضح للمراحل 
املتبقية من عملها، وكذلك للعمل عىل إيجاد طريقة مناسبة لقيام 
جميع املكونات الثقافية باملشاركة يف أعامل الهيئة”. إذا فشلت 
الهيئة يف اعداد مرشوع الدستور قبل 24 مارس 2016، ينبغي، وفقاً 
للامدة 52، تشكيل “لجنة من خمسة ممثلني عن كل من مجلس 
النواب ومجلس الدولة ومبشاركة مجلس رئاسة الوزراء يف موعد 
غايته أسبوعان من ذلك التاريخ للتداول يف هذا الشأن”. أخذاً 
بعني االعتبار منط عمل الهيئة ومعدله، فإن هذا السيناريو األخري 
سيكون األقرب إىل الحدوث. سيكون السؤال عندها: ما الذي ينبغي 
فعله يف شأن صناعة الدستور عموماً والهيئة عىل وجه الخصوص؟ 
يف اعتقادنا، ينبغي أن متدد مدة عمل الهيئة، وأن يعدل اإلعالن 
الدستوري مبا يعكس ذلك.
منح الهيئة مدة اضافية إلنجاز مهمتها لن يكون كافياً يف ذاته. إذ 
ينبغي أن يصطحب بتغيري يف النظر إىل عملية صناعة الدستور 
ومامرستها، عىل أنها وسيط يتيح لليبيني مناقشة القضايا التي 
يختلفون حولها، وبناء توافق عىل كيفية معالجتها. لذا، ينبغي لحوار 
مع األقليات أن يبدأ، وميهد بهذا طريق انضاممهم إىل الهيئة، بالنسبة 
لألمازيغ، وانهاء مقاطعتها، بالنسبة للتبو والطوارق. عىل الهيئة أيضاً 
أن تتواصل مع الليبيني عموماً للتعرف عىل أرآئهم حول القضايا 
الدستورية املختلفة، واطالعهم عىل مستجدات عملها، واملشاركة يف 
بناء توافقهم حول هذه القضايا. اتخاذ الشفافية نهجاً يعد هنا أمراً 
جوهريا. عندها، يصدق يف شأن الهيئة أنها لجنة لصناعة الدستور ال 
مجرد صياغته.
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املقرتحات التي تضمنتها أوراقهم األوىل، ويف عدد من الحاالت متكن 
بعضهم من إظهار أثر تلك األوراق عىل مخرجات اللجان النوعية. 
الحقاً، خالل أيام 1-2 مارس 2015، قام مركز البحوث واالستشارات 
باالشرتاك مع مركز دراسات القانون واملجتمع ومؤسسة فان 
فولينهوفني للقانون والحوكمة والتنمية بتنظيم ورشة عمل يف تونس 
حول صناعة الدستور، ضمت عدداً من الخرباء الليبيني واألجانب، 
وحظيت بحضور رئيس الهيئة التأسيسية وعدد كبري من أعضائها، 
وجرى الرتكيز فيها عىل مخرجات اللجان النوعية، وانتهت إىل تقديم 
توصيات محددة إىل الهيئة لتحسني هذه املخرجات وتفادي ما شابها 
من قصور. كام يظهر من املسودة األوىل للجنة العمل التي شكلتها 
الهيئة التأسيسية، والتي نرشت يف أكتوبر 2015، فإن عدداً من تلك 
التوصيات قد القى قبوالً، ومثالها أن هذه املسودة، كام أوصت 
ورشة العمل، قد اقرتحت نظاماً سياسياً تتمتع فيه السلطة التنفيذية 
باستقالل وصالحيات أكرب مام كان مقرتحاً يف مخرجات اللجان 
النوعية.
وفيام يتعلق بصناعة الترشيعات العادية، فإن هناك أيضاً غياباً 
لقواعد حاكمة واضحة. فوفقاً لإلعالن الدستوري، عهد إىل املجلس 
االنتقايل وخلفائه بسن هذه الترشيعات، كام عهد إىل الحكومة 
بتقديم مرشوعات ترشيعات وإصدار لوائح تنفيذية لهذه 
الترشيعات، ولكن تفاصيل مامرسة هذه املهام تفتقد إىل تحديد 
واضح. مثالً، يفرتض أن يكون إلدارة القانون دور مهم يف عملية 
صناعة الترشيعات، أو هذه عىل األقل قناعات منتسبيها كام أوردها 
تقرير منظمة دولية إثر مقابلتهم: 
أي وزارة، أو مؤسسة ليبية، أو منظمة مجتمع مدين تستطيع 
اقرتاح قوانني جديدة من خالل نقاش مع إدارة القانون. خالل هذه 
العملية، تشكل فرق عمل داخل اإلدارة ملناقشة أفكار مبدئية حول 
مرشوع القانون الجديد، ومراجعة اإلطار القانوين القائم، و، إذا ما 
قبلت الفكرة، صياغة مرشوع القانون. يحال املرشوع عندها إىل 
املؤمتر الوطني للقراءة املبدئية. يعاد املرشوع مصحوباً مبالحظات 
املؤمتر إىل وزارة العدل، و متى لزم، يعد مرشوع جديد يقدم إىل 
مكتب رئيس الوزراء الذي يستطيع بدوره تقديم مقرتحات جديدة. 
يقدم املرشوع املُعدل إىل اللجنة الترشيعية للمؤمتر الوطني، وإذا ما 
أقرته يعرض عىل املؤمتر الوطني ملناقشته. إذا وافق املؤمتر الوطني 
عىل املرشوع، وقام من ثم بسنه، فإنه ينرش عندها يف الجريدة 
الرسمية لليبيا. خالل هذه العملية، وفقاً إلدارة القانون، يتاح لكل 
مؤسسات املجتمع أن تقدم مالحظاتها ومقرتحاتها باعتبارها جزءاً 
من عملية التشاور حول مرشوع الجديد.21
هذه الصورة املثالية إىل حد ما ال تجد مصداقها يف الواقع. فكام 
أظهرت الدراسات التي متت يف اطار هذا املرشوع البحثي، نادراً ما 
تستشار إدارة القانون حول مرشوعات القوانني.
بدالً عن هذا، فإن السلطتني الترشيعية والتنفيذية يلجئان بشكل 
كبري إىل تشكيل لجان توليها مهمة صياغة مرشوعات القوانني. 
املجلس االنتقايل، مثالً، شكل لجنة برئاسة فرج الصاليب، مستشار 
باملحكمة العليا، لصياغة اإلعالن الدستوري، وخلفه املؤمتر الوطني 
شكل لجنة عرفت بلجنة فرباير لتقديم مقرتحات لتعديل هذا 
اإلعالن، تتعلق أساساً بجسم جديد يخلف املؤمتر الوطني وقانون 
ينظم انتخاب هذا الجسم. ضمت اللجنة خمسة عرش عضواً، منهم 
أكادمييون ومحامون ونشطاء مجتمع مدين وأعضاء من املؤمتر 
الوطني، وترأسها الكوين أعبودة، أستاذ القانون بجامعة طرابلس. 
وقد شكلت مقرتحات هذه اللجنة محتوى التعديل السابع لإلعالن 
الدستوري. أمثلة أخرى عىل هذه اللجان نجدها يف لجنة شكلتها 
وزارة التعليم العايل من أساتذة جامعيني لصياغة مرشوع قانون 
للجامعات، وأخرى شكلتها شبكة ليبيا للتجارة لصياغة مرشوع قانون 
ينظم التجارة اإللكرتونية.
الحاجة إىل صاغة محرتفني وإىل تعزيز مرشوعية .2.77
الترشيعات
يف حني تعد صناعة السياسات مهمة الساسة، تعد صياغة القوانني 
املبنية عىل هذه السياسات مهمة لصاغة محرتفني. يحتاج األخريون 
إىل قاعدة مؤسسية متينة، وهذه حجة تعزز الحاجة إىل االحتفاظ 
بإدارة القانون، وانشاء جسم مستقل شبيه مبجلس دولة. لكن، 
يك تتمكن هذه األجسام من مامرسة مهامها عىل النحو املرجو، 
ينبغي تدريب كوادرها عىل صياغة الرشيعات يف جوانبها النظرية 
والعملية. ويف الحقيقة، هناك حاجة إىل مثل هذا التدريب لكل 
املنخرطني يف صياغة الترشيعات مثل أعضاء اللجان الربملانية 
والدستورية والترشيعية وكوادر املكاتب القانونية يف الوزارات. ويف 
هذا الصدد، تقدم أكادميية الترشيعات يف هولندا مثاالً يستحق 
الدراسة، ورمبا االحتذاء. فهذه املؤسسة توفر تدريباً للمنخرطني يف 
صياغة الترشيعات بأنواعها يف الوزارات واألجهزة املختلفة. والفائدة 
املضافة هنا ال تقترص عىل حيازة هؤالء تدريباً عىل أحدث النظريات 
واملامرسات يف حقل الصياغة الترشيعية، بل تتيح لهم أيضاً معرفة 
بعضهم بعضاً مبا يعني، عىل نحو غري رسمي، عىل تحقيق التجانس يف 
املخرجات الترشيعية ألجهزة الدولة املختلفة التي ينتمون إليها.
عىل كل حال، فإن العهد بصياغة الترشيعات إىل محرتفني، وإن كان 
رضورياً، فإنه غري كاٍف؛ صناعة الترشيع تتضمن ما هو أبعد من 
مجرد الصياغة. هذا أمر واضح فيام يتعلق بهيئة صياغة الدستور. 
فرغم أنها قد ُسميت يف اإلعالن الدستوري هيئة صياغة،  فإن 
مهمتها يف الحقيقة أبعد مدى؛ مهمتها أن تصنع دستوراً يُنسب 
إىل األمة بأرسها. حقيقة أن هذه الهيئة قد اُنتخبت من قبل نسبة 
متدنية ممن يحق لهم االنتخاب طرحت للتساؤل مدى مرشوعية 
قيامها بكتابة هكذا دستور.22 وقد ضاعف من هذه املشكلة 
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بعض الحاالت، مذكراتها اإليضاحية. أيضا، أتاحت الوزارة عرب موقع 
مخصص لذلك أعداد الجريدة الرسمية التي تغطي التعديالت 
الدستورية والقوانني والقرارات الصادرة حتى منتصف 2014.17 من 
ناحية املخرجات، يزخر اإلعالن الدستوري بنصوص تحمي حقوق 
اإلنسان وحرياته، ومثله يف ذلك مخرجات اللجان النوعية ولجنة 
العمل التابعة للهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور. تتكرر يف 
هذه الوثائق أيضا تأكيدات عىل قيم الدميقراطية ومدنية الدولة 
وحكم القانون. وال تخلو القوانني أيضا مام يستحق الثناء، ومثالها 
القانون رقم 2011/4 الذي منح القضاء استقالالً أكرب عن السلطة 
التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 2014/119 الذي عالج أوضاع 
ضحايا العنف الجنيس.18
ولكن مواطن اإلشادة هذه أشبه باالستثناءات منها بالقواعد العامة، 
واألمثلة عديدة عىل عيوب جوهرية يف إجراءات صنع الترشيع 
ومخرجاته. مثال ذلك أن الهيئة التأسيسية قد حادت يف عملها 
عن مبادئ مستقرة يف صنع الدساتري مثل الشمولية، واملشاركة 
املجتمعية، والتوافق. وقد حوت مخرجات لجانها النوعية، وكذلك، 
إىل حد أقل، مسودة لجنتها للعمل، نصوصاً ال تتوافق مع حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية كام تعرفها املواثيق واملعاهدات الدولية.19
هناك الكثري من القوانني التي ال تتحقق فيها معايري جودة 
الترشيعات. عىل سبيل املثال، ينتهك القانون رقم 2013/29 بشأن 
العدالة االنتقالية مبدأ الرشعية من خالل متييزه بني انتهاكات حقوق 
اإلنسان بناء عىل هوية مرتكبيها. كذلك، فإن هذا القانون يزخر 
بالنصوص معيبة الصياغة.20 مثال ذلك، أن املادة )5( منه تنص عىل 
أن العدالة االنتقالية تقوم عىل جوانب منها “إصدار قوانني ونصوص 
دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع عرش من فرباير ]و[ عن 
عدم عدالة النظام السابق وانعدام مرشوعية القوانني الظاملة”. كام 
أن املادة )6( تلغي يف لغة ذات طابع إيديولوجي واضح، ودون 
اعتبار للنتائج، قوانني هامة، ليس فقط من تاريخ صدورها، ولكن 
حتى من تاريخ صياغتها، وهذا لعمرنا بدع يف صياغة الترشيعات: 
“تعد الترشيعات التي أصدرها النظام السابق تعبرياً عن رغباته 
ودون أساس رشعي أو دستوري من الترشيعات الظاملة وتعترب الغية 
وغري دستورية منذ صياغتها...”. وال ميلك املرء هنا إال التساؤل عن 
كيفية اعتبار قانون ما ملغياً مذ كان مرشوعاً، أي منذ تاريخ مل يكن 
قد أصبح فيه بعد قانوناً.
ملواجهة هذه املشاكل، والحصول عىل ترشيعات أفضل، هناك حاجة 
إىل جسم ضابط لجودة الترشيعات. يف الواقع، هناك بالفعل إدارة 
للقانون يفرتض أن تقوم، ضمن مهام أخرى يسندها إليها قانون 
إنشائها، بصياغة مرشوعات الترشيعات ومراجعة املرشوعات التي 
تعدها جهات أخرى. ولكن هذه اإلدارة، بحسبام هي عليه اآلن، 
تبدو غري قادرة عىل أداء هذه املهمة عىل النحو املبتغى. لقد عانت 
من تهميش طويل األمد خالل فرتة النظام السابق، وهي اآلن تعاين 
من قلة العاملني األكفاء وقلة اإلمكانيات الالزمة. يضاف إىل هذا، 
أنه ميكن، دون إلزام، ملؤسسات الدولة األخرى أن تستعني بخدماتها، 
وهي مكنة قلام استخدمتها هذه املؤسسات كام بيّنت الدراسات 
التي تضمنها هذا املرشوع البحثي. ليس هذا فقط. فكام هو بنّي من 
مخرجات هيئة صياغة الدستور، فإن هناك اتجاهاً إىل إلغاء إدارة 
القانون كليًة دون إنشاء بديل عنها. هذا االتجاه، بحسب اعتقادنا، 
يفتقد للوجاهة، إذ إن هناك حاجة ليس فقط إىل اإلبقاء عىل إدارة 
القانون، وتزويدها باملوارد البرشية واملادية الالزمة النجاحها، بل إىل 
إنشاء جسم رقايب جديد عىل صناعة الترشيعات يكون، هذه املرة، 
غري تابع للحكومة.
ومن النتائج التي ترتبت عىل قلة القواعد الحاكمة لصناعة 
الترشيعات أن باباً قد فتح أمام العبني جدد، غري متوقعني، للعب 
دور يف هذه الصناعة، والتأثري، من ثم، عىل املنتج النهايئ، أي 
الترشيعات الصادرة. تقسم الترشيعات يف النظام القانوين الليبي إىل 
أساسية، أي الدستور، وعادية، والتي تُخُص يف االستعامل القانوين 
عادة بلفظ القوانني، وفرعية، أي اللوائح. وتتميز هذه الترشيعات 
عن بعضها من حيث جهة وضعها وإجراءات ذلك، فالدستور تضعه 
لجنة خاصة، أو املرشع العادي وفقا إلجراءات خاصة، والقانون 
يضعه الربملان، يف حني تضطلع السلطة التنفيذية بوضع اللوائح. 
وقد التزم اإلعالن الدستوري هذه التفرقة، فقد عهد بوضع الدستور 
إىل هيئة تأسيسية، وبسن القوانني إىل الربملان، وبوضع اللوائح إىل 
الحكومة. ولكن هذا اإلعالن صمت عن مسائل أخرى كثرية يف كيفية 
وضع هذه الترشيعات، وهذا ما أتاح الفرصة لالعبني غري متوقعني 
للتأثري عىل العملية الترشيعية، ومثالهم أكادمييون ومنظامت مجتمع 
مدين.
أما بالنسبة لصناعة الدستور، فإن هناك غياباً لقواعد تحدد كيفية 
أداء الهيئة التأسيسية ملهمتها. مثال ذلك أن اإلعالن الدستوري 
يلزم الهيئة بأن تتخذ قراراتها املتعلقة باألقليات من خالل التوافق، 
ولكنه ال يحدد كيفية بناء هذا التوافق. وباملثل، فإن النظام الداخيل 
للهيئة ال يقدم إجابة عن هذا. غياب قواعد حاكمة واضحة كان سبباً 
إضافياً دفع العبني محليني ودوليني إىل تقديم املساعدة إىل الهيئة 
عىل أوجه مختلفة، ومن هؤالء مركز البحوث واالستشارات بجامعة 
بنغازي. يف البدء، قام املركز باستكتاب عدد من الخرباء الليبيني 
حول أفضل الطرق ملعالجة القضايا اإلجرائية واملوضوعية التي 
تواجهها الهيئة، من مثل بناء التوافق، واملشاركة املجتمعية، وتحديد 
النظام السيايس للبالد، والحكم املحيل، ودور الرشيعة يف النظام 
القانوين. أُرسلت األوراق البحثية عندها إىل الهيئة، ثم نوقشت مع 
أعضائها. وعندما نرشت الهيئة مخرجات لجانها النوعية يف ديسمرب 
2014، كلف املركز ذات الخرباء بتقويم هذه املخرجات يف ضوء 
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جسم خاضع بشكل كبري يف تشكيله وأدائه للمجلس الترشيعي إىل 
جسم مستقل فيهام عنه، فقد أصبحت الهيئة منتخبة بشكل مبارش 
من الشعب، وغري مسؤولة أمام املجلس الترشيعي عن أدائها ملهامها. 
القوانني املتعلقة باملجلس األعىل للقضاء والعدالة االنتقالية تشهد 
هي األخرى عىل تردد السياسة الترشيعية وعدم ثباتها.8
يضاف إىل هذا، أن السياسة الرشيعية منبتة الصلة بحاجات ليبيا 
الحقيقية. مثال ذلك إصدار املجلس الوطني االنتقايل قبل انتخابات 
املؤمتر الوطني العام بشهرين تقريبا القانون رقم 2012/29 بشأن 
األحزاب السياسية والقانون رقم 2012/30 بشأن تنظيم الكيانات 
السياسية مبا يسمح لها بأن تنخرط يف هذه االنتخابات. وبسبب فقر 
التجربة الحزبية يف ليبيا، فقد حظرت األحزاب منذ عام 1952 قبل 
أن يجعل القذايف من تكوينها واالنضامم إليها جرمية تصل عقوبتها 
لإلعدام، وبسبب قرص املدة، فإن األحزاب التي خاضت االنتخابات 
مل تعرض برامج حقيقية ومتميزة، وكان أداؤها يف املؤمتر الوطني 
مخيباً لآلمال إىل حد بعيد.9 وكام أظهر مسح وطني شامل نرش 
حديثا، فإن ٪49 من الليبيني يعتقدون أنه ينبغي حظر األحزاب 
السياسية عىل نحو تاٍم، يف حني يرى ٪41،2 أنه ينبغي حظرها خالل 
الفرتة االنتقالية، ويذهب ٪8،9 فقط إىل أن وجود األحزاب جوهري 
يف العملية الدميقراطية.10 هكذا آراء هي ال شك نتيجة لتجربة مرة 
عاناها الليبيون خالل فرتة املؤمتر الوطني العام. وفيام يبدو استجابة 
منها لهذه القناعات، فإن لجنة العمل التي شكلتها هيئة صياغة 
الدستور قد اقرتحت حل جميع األحزاب السياسية، وتجميد إنشاء 
أي أحزاب جديدة أربع سنوات من تاريخ دخول الدستور حيز 
النفاذ.11
غياب القواعد املنظمة لصناعة الترشيع فتح املجال أمام التالعب 
واالرتجال. دليل هذا واضح يف عمليات صناعة الدستور والترشيع. 
فاملادة )30( من اإلعالن الدستوري التي تتضمن ما يعرف بخارطة 
طريق املرحلة االنتقالية، قد صيغت بشكل رسي، ومل يكن معروفاً، 
حتى بالنسبة للجنة التي صاغت مسودة اإلعالن، كيف ضمنت هذه 
املادة وممن.12 بالطبع، فإن الجهة التي أصدرت اإلعالن، أي املجلس 
االنتقايل، متلك سلطة إدخال هكذا تغيري، ولكن كان ينبغي عليها أن 
تبنّي الحكمة الداعية له، وأن تكون أكرث شفافية حول آلية قيامها 
بذلك. واألمر ذاته يصدق يف شأن صناعة الترشيع، وقصة القانون 
رقم 2012/17 بشأن املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية تدل عىل 
ذلك. فقد أخذت منظمة مجتمع مدين مبادرة صياغة مسودة هذا 
القانون، ثم ناقشته مع منظمة دولية غري حكومية، وبعدها دفعت 
به إىل املجلس اإلنتقايل من خالل تواصل شخيص. قام املجلس بتبني 
املرشوع وجعل منه قانونا ولكن بعد إدخال تغيريات جوهرية مل 
يفصح عن علة إدخالها.13 نزعة املجلس االنتقايل إىل عدم اإلفصاح 
عن مربرات ترصفاته تعكس ضعف حسه باملسؤولية. ومام ساعده 
عىل ذلك، غياب أي إلزام بجعل محارض جلساته متاحة للعموم، أو 
نرش مذكرات توضيحية مصاحبة لترشيعاته.
مل تكن صناعة الترشيعات يف عهد املؤمتر الوطني العام مختلفة 
عىل نحو كبري، ويشكل القانون رقم 2012/13 بشأن العزل السيايس 
واإلداري مثاال واضحا عىل ذلك. بناًء عىل معايري غامضة وبعيدة 
املدى، استبعد هذا القانون من وظائف عامة، ولعرش سنوات، 
أشخاصاً كرثاً اُفرتضت عالقتهم بالنظام السابق. وألن هناك احتامالً 
كبرياً أن ينتهك القانون حقوقاً أساسية أكدها القانون الدويل واإلعالن 
الدستوري، ويكون بالتايل عرضة ألن تلغيه املحكمة العليا إعامالً 
لرقابتها الدستورية، فإنه قد ُعدل اإلعالن الدستوري بتضمينه نصاً 
يرصح بأن وضع قانون للعزل السيايس ال يشكل انتهاكاً ألحكامه، أي 
أحكام اإلعالن الدستوري. هذا القانون كثرياً ما يُرى عىل أنه قد كان 
سالحاً سياسياً يف يد الغالبية التي تحكمت يف املؤمتر الوطني للتخلص 
من خصومهم السياسيني.14 مل تصحب القانون مذكرة شارحة، ومل 
تتح للعامة محارض الجلسات التي نوقشت فيها مواده، وقد فتح 
هذا الباب أمام تبادل االتهامات بني الغرماء السياسيني حول طريقة 
صياغة القانون وسنه.15
ويف النهج الذي اتبعه مجلس النواب يف التعامل مع قانون العزل 
السيايس دليل آخر عىل غياب قواعد واضحة تحكم صناعة 
الترشيعات، وكيف أدى هذا إىل إعاقة أي رقابة أو مراجعة. بتاريخ 2 
فرباير 2015، ناقش مجلس النواب القانون، ولكن مل يكن واضحاً ما 
الذي قرره يف شأنه. من ناحية أوىل، روى البعض أن املجلس قد قرر 
تعليق العمل بالقانون، ولكن بعض أعضائه رصحوا بأن القرار كان 
بإلغاء القانون كلية.16
غياب قواعد واضحة تحكم صناعة الترشيع أثر عىل جودة ما ُسن 
من ترشيعات، وجعل الحاجة إىل جسم يراقبها أكرث إلحاحاً من أي 
وقت مىض.
 مشاكل جودة الترشيع، والعبون غري متوقعني، والحاجة .2.67
إىل أجسام رقابية
إذا صح أن هناك ندرة يف القواعد واملعايري الحاكمة لصناعة الترشيع، 
فإنه ينبغي أال يكون مفاجئاً أن تشكو الترشيعات الصادرة من تدٍن 
يف جودتها. هناك، ينبغي االعرتاف، حاالت تستحق فيها إجراءات 
صنع ترشيعات ومخرجاتها اإلشادة، ولكنها ليست بالكثرية. فيام 
يتعلق باإلجراءات، دأب املؤمتر الوطني، وإىل حد بعيد سلفه املجلس 
االنتقايل، عىل نرش معظم، ولكن ليس كل، القوانني والقرارات التي 
أصدرها عىل موقعه اإللكرتوين، وبذا أصبحت متاحة للكافة. كذلك، 
فإن وزارة العدل، وخصوصا خالل عهد صالح املرغني، نرشت بشكل 
منتظم مرشوعات القوانني التي شاركت الوزارة يف إعدادها، ويف 
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ورغم أن االتفاق السيايس الذي نتج عن الحوار السيايس الذي 
رعته األمم املتحدة قد أتاح فرصة ملعالجة االنقسامات االجتامعية 
السياسية املتعددة، فإنه مل يجد طريقه للتطبيق الكامل بعد. كذلك، 
فأن هيئة صياغة الدستور، بعد نجاح ملحوظ يف الحفاظ عىل 
حيدتها، قد بدأت  تعاين من انقسامات داخلية طفت عىل السطح 
يف اآلونة األخرية، ومن شأنها أن تعيق امتامها ملهمتها.
عندما يتعلق األمر بصناعة الترشيع، يتمسك الثوار بأن تحقيق 
العدالة يتطلب قطيعة كاملة مع تركة نظام القذايف، وهذا يتضمن 
القوانني التي سنها، واملؤسسات التي أنشأها، واألشخاص الذين 
اعتمد عليهم. أما حكومات ما بعد القذايف، فهي متيل إىل نهج أكرث 
تصالحية. يعد العديد من الثوار إسالميي التوجه، وهذا أضفى عىل 
نزاعهم مع اآلخرين، وخصوصا مع السلطة التنفيذية، بعدا آخر. وقد 
متكنوا من تحقيق العديد من مطالبهم بحكم التأثري الذي متكنوا من 
مامرسته عىل األجسام الترشيعية، وخصوصا املؤمتر الوطني العام. 
وتربز ثنائية الثوار واإلسالميني، من ناحية، وأتباع القذايف والعلامنيني، 
من ناحية أخرى، يف التحارب القائم بني معسكري املؤمتر الوطني 
العام ومجلس النواب.
يف بيئة مثل هذه ال يعد مستغربا أن يكون بناء التوافق بعيد املنال، 
وأن يصعب وضع سياسة ترشيعية وجيهة، وأن تحفل الترشيعات 
الصادرة بعيوب إجرائية وموضوعية، وأن يستخدم أطراف النزاع 
الترشيع أداة سياسية ضد خصومهم، كام تظهر األمثلة التي يتضمنها 
هذا التقرير.
صناعة الدستور: تقدم، مشاكل، وفرصة للتأثري.2.47
بعد 42 سنة من غيابه، كانت حكومة ليبيا االنتقالية متشوقة اليجاد 
دستور. مصداق هذا كان اإلعالن الدستوري الذي وضعه املجلس 
الوطني االنتقايل يف أغسطس 2011. تضمن هذا اإلعالن عددا من 
اإلشارات املهمة للدميقراطية وحكم القانون، ولكنه تضمن أيضا 
برنامجا زمنيا مفرطا يف الطموح لوضع دستور دائم. وفقا لإلعالن، 
تنتهي املرحلة االنتقالية بوضع هذا الدستور الدائم، وانتخاب مجلس 
ترشيعي دائم وفقا ألحكامه. يف البدء، كانت املدة املحددة إلنجاز 
هذا الدستور ستني يوما فقط، ولكن رسعان ما اتضح أن تحقيق هذا 
متعذر عمال، فمددت الفرتة مرارا إىل أن تجاوزت خمسة أضعاف 
املدة األصلية. ويف هذا داللة عىل أن املراد بصناعة الدستور، وما 
يتطلبه مل يكن واضحا حقيقة لدى السلطات االنتقالية. 
شاب الرتدد موقف اإلعالن الدستوري من عملية صناعة الدستور. 
فقد قرر ابتداء أن الهيئة التأسيسية ستكون معينة من قبل املؤمتر 
الوطني العام، وخاضعة له؛ كان لهذا املؤمتر أن يختار لها أعضاء من 
بني أعضاءه. الحقا، ُعدل اإلعالن وتقرر أن تكون الهيئة مكونة من 
ستني عضوا يختارهم املؤمتر من غري أعضائه. ومن بعدها عدل مرة 
أخرى، وجعلت الهيئة جسام منتخبا من الشعب، ومستقالً إىل حد 
كبري عن املؤمتر.
الداللة الواضحة للربنامج الزمني الضيق وللتصور املبديئ للهيئة 
التأسيسية كهيئة معينة هي أن واضعي اإلعالن الدستوري أرادوا 
كتابة دستور ال صنعه. كتابة الدستور مهمة ميكن للجنة من الخرباء 
أن تقوم بها، ولن تحتاج يف هذا إىل مدة طويلة مقارنة مبا يقتضيه 
صنع الدستور. تعيني أعضاء الهيئة بدال عن انتخابهم يشكل ضامنة 
أن الخربات املستهدفة ستجد طريقها إىل عضوية الهيئة، وسيكون، 
بالطبع، أقل استهالكا للوقت من االنتخاب. لكن املشكلة هي أن 
ما تحتاجه ليبيا هو صناعة الدستور ال مجرد كتابته. الرتكيز عند 
الحديث عن الصناعة يكون عىل العملية ال عىل املنتج النهايئ، 
ويكون الهدف إرشاك املجتمع يف هذه العملية، مبا يكفل فتح نقاش 
حول قضايا تشكل لب النزاع القائم حاليا يف البالد، مثل العدالة 
يف توزيع املسؤوليات والرثوة بني األقاليم، وذلك مبناسبة مناقشة 
الحكم املحيل، ومركز األقليات وحقوقها، وذلك مبناسبة نقاش القيمة 
القانونية لغري العربية من لغات الليبيني، وهكذا. فتح هذا النقاش 
سيكون خطوة نحو بناء توافق بني أفراد املجتمع حول هذه القضايا 
املُفرِقَة. سيكون دور الهيئة التأسيسية عند صناعة الدستور املبادأة 
بفتح النقاش، والتعرف عىل وجهات نظر الليبيني، واملساهمة يف 
تشكيل توافق بينهم حولها. 
الحاجة إىل سياسة ترشيعية وتنظيم لصناعة الترشيع.2.57
تفتقد صناعة الترشيع يف عهد ما بعد القذايف إىل سياسة ترشيعية 
وقواعد حاكمة مناسبة وواضحة. يفرتض يف السياسة الترشيعية 
الخاصة باملرحلة االنتقالية أن تستهدف إيجاد حلول دستورية 
للقضايا املفرقة التي تهدد وحدة البالد. عىل سبيل املثال، قضية 
الرشق والغرب التي يقدم فيها األول عادة عىل أنه األقليم الذي 
رغم غناه بالنفط عاىن تهميشاً طويل األمد، ميكن أن تعالج عند 
مناقشة نظام الحكم املحيل الذي ينبغي تكريسه دستورياً. باملثل، 
قضية العرب وغري العرب ميكن معالجتها عند نقاش قضايا دستورية 
مثل هوية الدولة والحقوق الثقافية واللغوية لألقليات، أو املكونات 
الثقافية كام يسميهم الخطاب الرسمي يف ليبيا.7 فتح نقاش حر 
ومفتوح حول هكذا قضايا يشمل كل الليبيني سيمثل خطوة أوىل 
رضورية نحو بناء توافق حولها، ومن ثم معالجتها عىل نحو فعال. 
ولكن، اإلعالن الدستوري تبنى إطاراً زمنيا ضيقا؛ لذا، فإن العملية 
الدستورية قد عوملت باعتبارها متعلقة بصياغة دستور بدالً عن 
صناعته من خالل مشاركة مجتمعية.
اتسمت السياسة الترشيعية أيضا بالرتدد وعدم الثبات، ومصداق 
هذا تصور اإلعالن الدستوري لهيئة صياغة الدستور. فقد تغريت من 
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املخالفة مسوغا إللغائها. أما الدميقراطية املبارشة، فهي تفرتض متتع 
الشعب بسلطة ترشيع غري مقيدة، فيمكن ألفراده تنظيم شؤونهم 
عىل أي نحو يشاؤون غري مقيدين يف ذلك بهذا التنظيم الهرمي. 
الترشيعات يف ظل نظام دميقراطي مبارش تلتزم تنظيام أفقيا.
نعم، مل تكن وجهة النظر هذه هي الوحيدة، فقد رأى البعض أن 
الدستور ال يتعارض بالرضورة مع أفكار الكتاب األخرض، إْذ ميكن 
أن يستند دستور البالد إىل الدين كام هو الحال بالنسبة للرشيعة. 
يف الواقع، جادل البعض أنه رغم عدم وجود دستور، هناك وثائق 
وقوانني ذات طبيعة دستورية مثل إعالن قيام سلطة الشعب الصادر 
عام 1977، فقد تحققت فيها معايري الدستور املوضوعية، فهذا 
اإلعالن، مثال، حدد اسم الدولة، وقرر أن القرآن الكريم يعد رشيعة 
للمجتمع الليبي.3
هذه املناقشة مل تكن نظرية بحتة، إذ يرتتب عىل تبني أي الرأيني 
فيها القول بوجود رقابة دستورية من عدمه. كيف ميكن ملن 
ينفي وجود دستور، وينفي الحاجة إليه، أن يقر بهذا النوع من 
الرقابة. بالفعل، فقد غلبت وجهة النظر املؤيدة للنفي لفرتة، ونتج 
عنها حرمان املحكمة العليا من اختصاص رقابة مدى دستورية 
الترشيعات، عندما أُعيد تنظيمها عام 1982. واستمر هذا الحظر إىل 
عام 1994 عندما أُعيد إليها هذا االختصاص يف تسليم، كام يبدو، 
بوجهة النظر األخرى. عمليا، مل تبارش املحكمة العليا هذه الرقابة إال 
عندما وضعت بعد عرش سنوات، الئحتها الداخلية املنظمة ملامرسة 
هذا االختصاص.4 عىل كل، مل يهدأ النقاش حول مدى إمكان وضع 
دستور متكامل حتى أعرب النظام السيايس عن تبنيه لهذا املطلب، 
وذلك يف إطار مرشوع االصالح الذي كان سيف اإلسالم، ابن القذايف 
ووريثه املفرتض، يقوده. وانتهى األمر الحقا إىل صياغة مرشوع 
تضمن تدابري إصالحية مثل إنشاء محكمة دستورية، وإلغاء املحاكم 
االستثنائية، ولكن مل يكتب لهذا املرشوع أن يرى النور.5
بالنسبة لبقية نتائج مؤمتر تطوير الترشيع، فقد كان من أهمها 
التنبيه إىل غياب جسم وطني يختص بصياغة الترشيعات ومراجعتها، 
وهي نتيجة يف الحقيقة ابتغاها النظام، فقد قام بتهميش إدارة 
القانون لصالح مؤسسات ثورية. أيضا، مل تكن هناك مشاركة شعبية 
كافية يف صناعة الترشيعات، وهي نتيجة مهمة وتسرتعي انتباها 
خاصا، إذ إن عصب العقيدة التي ادعاها ودعى إليها النظام فكرة 
حكم الشعب نفسه بنفسه ومتتعه بكافة السلطات مبا يف ذلك سلطة 
الترشيع. لكن الواقع أن رأس النظام، القذايف، ورجاله الخلص كانوا 
هم من استمتع مبامرسة هذه السلطات. نظامه كان قامئا عىل الحكم 
من خالل الرجال بدال عن الحكم من خالل القانون، ويف مرحلة 
الحقة من سني حكمه، استصدر القذايف قانوناً أسبغ عىل توجيهاته 
إلزام القانون.6 بالطبع كان الليبيون عىل وعي بهذا، ومتثلت ردة 
فعلهم يف العزوف عن حضور جلسات املؤمترات الشعبية األساسية 
التي كان الفرض أنها املكان الذي تصنع فيه صناعة الترشيعات. 
بالتأكيد، مل يكن النظام مستعدا للتغيري، ودليل هذا أن مرشوع 
الدستور آنف الذكر قد أكد عىل الحفاظ عىل نظام الدميقراطية 
املبارشة. يف هكذا نظام، ينبغي أال يكون مفاجئا أن اهتامما محدودا 
أُعطى، أو كان سيعطى، لتجانس الترشيعات أو إرفاق الجديد منها 
مبذكرات توضيحية.
باختصار، هذه كانت تركة القذايف فيام يتعلق بصناعة الترشيعات 
وبيئة الحوكمة. آثارها ظاهرة اليوم للعيان، سواء فيام يتعلق مبا 
ميكن تسميته باألهداف السلبية، أي ما يسعى الالعبون يف مجال 
صناعة الترشيع إىل انهاءه وتجنبه مبا وسعهم من سبل، أو فيام 
يتعلق بقواعد، أو مؤسسات، أو طرق تفكري، أو عادات وعمليات 
قانونية وإدارية محددة ملا تنته.
سياق الحوكمة: إصالح، استقطاب، والترشيع أداة .2.37
للتحارب
سياق الحوكمة يف ليبيا منذ عام 2011، وخصوصا منذ منتصف 
2014، غري مشجع عىل صناعة جيدة للترشيعات. يف البدء، خالل 
عامي 2011 و2012 غلبت روح اإلصالح الدميقراطي والعودة إىل 
حكم القانون. ولكن، فيام ميكن عده ردة فعل عىل دكتاتورية النظام 
السابق، دأبت السلطة الترشيعية – املجلس الوطني االنتقايل، 
واملؤمتر الوطني العام، ثم مجلس النواب- عىل مامرسة سلطات 
سيادية يف مواجهة الحكومة مبا يعكس عدم توازن بني السلطتني، 
ووضع الحكومة، خصوصا خالل والية عىل زيدان وعبد الله الثني، يف 
مواقف صعبة. وقد كان لهذا آثاره السلبية عىل عملية صنع القانون 
التي تتطلب تعاونا وتوافقا بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، 
وكذلك توافقا بني الكتل الرئيسة يف املجتمع السيايس.
سياق الحوكمة هذا أصبح بشكل متزايد غري بناء بسبب النزاع وعدم 
التوازن بني كتائب الثوار “الحقيقيني” من ناحية والحكومات ذات 
النزعة العملية من ناحية أخرى. مل يسلم الربملان من هذا النزاع، 
ففي عام 2013 فرضت هذه الكتائب قانون العزل السيايس، وشكل 
هذا نقطة تحول سلبي رئيسة. وتطور األمر يف صيف 2014 إىل 
نشأة برملانيني يف طرابلس وطربق. ومام حال دون تهدئة سلوكات 
املجموعات املسلحة حقيقة أن الكثري من املظامل الجسيمة ظلت 
مذ 2011 دون عالج. ومن ناحية أخرى، عنى الفشل يف بناء الدولة 
أن القبيلة، واملدينة، واألقليم وضعت أوال يف السياسة والقتال. 
كذلك، فإنه قد طغى عىل املشهد السيايس تصنيف األطراف لبعضها: 
“إسالميون” و”متطرفون” أو “أتباع النظام السابق” و”ليرباليون” أو 
“علامنيون”. ومام ال ينبغي اغفاله يف بيان سياق الحوكمة املربك 
التأثري السلبي لدول الجوار والقوى األجنبية التي انقسمت حول 
املوقف من ليبيا ما بعد القذايف.
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صناعة الترشيع يف ليبيا ما بعد القذايف، 212
تقرير تجميعي    
سليامن إبراهيم وجان ميخائيل أوتو1
مقدمة.2.17
يف حقبة ما بعد القذايف التي متيزت بإصالحات سياسية واسعة، 
أصبح الترشيع أداة مهمة يف سياسة الدولة الليبية. فمنذ أغسطس 
2011، وضع إعالن دستوري وُعدل أكرث من مثاين مرات، وصدر أكرث 
من مائة قانون، وعدد من الترشيعات الالئحية. هذا يربز بوضوح 
أن الحكومات الليبية املتوالية قد رأت يف الترشيع وسيلة لتحقيق 
أهداف مهمة مثل بناء الدولة، وتطوير املؤسسات، واملصالحة 
الوطنية، والعدالة اإلنتقالية. يضاف إىل هذا، شعرت هذه الحكومات 
بأن الكثري من القوانني والتنظيامت تحتاج اصالحا ألنها قد بليت. 
ويف الحقيقة فإن يد املراجعة قد طالت بعض القوانني ملجرد االعتقاد 
بارتباطها بآراء القذايف وأفكاره.
يف حني يفرتض الساسة وغريهم أن هناك حاجة إىل قوانني جديدة، 
جيدة وقابلة للتطبيق، وإىل تغيري القوانني القامئة ألنها معيقة 
للتطور االقتصادي االجتامعي أو الحوكمة الرشيدة، فإن هناك، فيام 
يبدو، نقصا يف البحوث املمحصة لهكذا افرتاضات. ويف ظل الهشاشة 
واالستقطاب السائدين يف ليبيا اليوم، يعد من الجوهري أن تستند 
عملية صناعة الترشيع إىل املنطق والتجربة بدال عن الخالصات 
املتعجلة وردات الفعل. هذا البحث، وهو مبني عىل تحليل نقدي 
لتجربة ليبيا ما بعد القذايف، يهدف إىل تحديد ما يلزم للوصول إىل 
ترشيع جيد.
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يف أبريل 2008، قرر املركز العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب األخرض، 
منطلقا من شعور بأن صناعة الترشيعات كانت تعاين مشاكل عدة، 
تنظيم مؤمتر ملناقشة املشاكل النظرية والعملية التي برزت خالل 
التجربة الليبية عىل مدى ثالثني عاما.1 اختلفت وجهات النظر حول 
مدى هذه املشاكل. رأي بعض املحامني أنها ترقى إىل مستوى األزمة 
يف صناعة الترشيع، واقرتحوا، بالتايل، أن يكون عنوان املؤمتر عاكسا 
لتشخيصهم هذا: أزمة الترشيع يف ليبيا. خالفهم البعض األخر الرأي، 
وخصوصا منظمو املؤمتر، واختاروا عنونا أقل حدة وإثارة للنظام 
السيايس، وهو: نحو تطوير الترشيع يف ليبيا.2
1   سليامن إبراهيم، أستاذ مساعد القانون الخاص بجامعة بنغازي، ومدير 
مركز دراسات القانون واملجتمع بذات الجامعة. 
جان ميخائيل أوتو، أستاذ القانون والحوكمة يف الدول النامية بجامعة ليدن 
ومدير مؤسسة فان فولينهوفني للقانون والحوكمة والتنمية بذات الجامعة.
عقد املؤمتر تحت العنوان األخري، وَخلَُص إىل أن هناك بالفعل 
مشاكل يف صناعة الترشيع: غياب قواعد عليا تحكم هذه الصناعة؛ 
الخلط بني مهام وضع السياسات العامة وصناعة الترشيعات، هذه 
األخرية، عىل اعتبارها فنا، ينبغي أن تسند إىل مختصني؛ غموض 
آليات اتخاذ القرار، وهو ما يجعل من الصعب رقابة ومراجعة 
كيف توضع الترشيعات؛ غياب جسم وطني للصياغة الترشيعية؛ 
ارهاق املحكمة العليا مبهام رقابة صحة الترشيعات؛ عدم تجانس 
الترشيعات؛ االفتقاد إىل املذكرات اإليضاحية؛ وضعف مشاركة العامة 
يف صناعة الترشيعات.
بناء عىل هذا انتهى املؤمترون إىل التوصيات التالية: وضع ضوابط 
الترشيع يف مدونة واحدة تكون مرجعا لسلطات الدولة عند 
الترشيع؛ التمييز شكال وهدفا واختصاصا بني وضع السياسات العامة 
والجانب الفني للترشيع؛ إيجاد آلية واضحة وحاسمة لصنع القرارت 
مُتكن من الرقابة واملراجعة؛ استحداث محكمة لرقابة مرشوعية 
الترشيعات، وتفريغ املحكمة العليا، من ثم، ملهام النقض؛ مراجعة 
الترشيعات مبا يكفل اتساقها، وتحقيقها ملقتضيات العدالة واألمن 
القانوين والتقدم االجتامعي، ومواكبة التطور؛ إرفاق الترشيعات 
مبذكرات إيضاحية تعني عىل تفسريها؛ وانشاء مركز وطني لصياغة 
مرشوعات القوانني؛ وتعزيز مشاركة أفراد املجتمع يف مناقشة 
مشاريع القوانني.
مل متض ثالث سنوات عىل عقد املؤمتر حتى اندلعت ثورة شعبية 
ذهبت بنظام القذايف، وليس من الواضح إذا ما كان هناك عزم عىل 
اتباع التوصيات آنفة الذكر. يف الحقيقة، نحن نشك يف وجود مثل 
هذه النية ألن “أزمة” الترشيع يف ظل حكم القذايف تجد أسبابها يف 
عقيدة النظام وسياساته. وعىل الرغم من وجود مؤرشات يف ذاك 
الوقت عىل قرب تحقيق اصالح سيايس، فإن التعارض كان بيّنا بني 
هكذا إصالح واألسس التي كان النظام يرتكز عليها.
أوال، ليس للمرء إال أن يالحظ غياب اإلشارة إىل الدستور والرقابة 
الدستورية يف توصيات املؤمتر. كان الحديث متعلقا بغياب قواعد 
عليا تحكم صناعة الترشيع، وعن الحاجة إىل محكمة مستقلة لرقابة 
مرشوعية الترشيعات. أسباب هذا ترجع إىل اعتقاد ساد يف ليبيا 
آنذاك أن فكرة الدستور، يف حد ذاتها، تتعارض مع عقيدة النظام 
السيايس السائد كام عرب عنها الكتاب األخرض. الدساتري وفقا لهذه 
العقيدة تعد تعبريا عن وجهات نظر النخب الحاكمة ومحققة 
ملصالحها. الدساتري املقبولة هي فقط تلك التي تنتفي فيها هذه 
العلة، فتستند إىل دين أو عرف، فيكون مصدرها سامويا يف الحالة 
األوىل، ومجتمعيا يف الحالة الثانية. من ناحية أخرى، وجود دستور 
بدا للعديدين متعارضا مع فكرة الدميقراطية املبارشة كام عرضها 
الكتاب األخرض. الدستور يفرتض وجود هرم يعلو فيه، أي الدستور، 
الترشيعات العادية والالئحية، وتلتزم األخرية أحكامه، وتكون 
6
وال يفوتنا يف الختام التقدم بالشكر ملن ساهم يف نجاح هذا املرشوع: 
وزارة الخارجية الهولندية وسفارتها يف طرابلس، والباحثون من أنحاء 
ليبيا املختلفة، والخرباء الذين شاركوا يف أنشطة املرشوع املختلفة، 
والعاملون يف مؤسسة فان فولينهوفني ومركز دراسات القانون 
واملجتمع، واألستاذ مراجع الطلحي الذي راجع التقرير من الناحية 
اللغوية.
سليامن إبراهيم وجان ميخائيل أوتو
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يعرض هذا التقرير نتائج مرشوع بحثي حول “تقويم ترشيعات ليبيا 
ألجل إعادة البناء”، اشرتك يف تنفيذه مركز دراسات القانون واملجتمع 
بجامعة بنغازي، ومؤسسة فان فولينهوفني للقانون والحوكمة 
والتنمية بجامعة ليدن، خالل عام 2015، وتكفلت السفارة الهولندية 
يف طرابلس بتمويل معظم نفقاته.
انطلق املرشوع من مالحظة أن سلطات ما بعد فرباير 2011 قد 
اعتمدت - إىل حد كبري الترشيع - وسيلة لتحقيق أهدافها، وقد 
حذت هذه السلطات يف هذا حذو النظام السابق الذي وِصفْت 
حركة الترشيع يف عهده، عن حق، باإلسهال الترشيعي. مل يكن هذا 
“االسهال” مشكلة صناعة الترشيع الوحيدة يف ذلك العهد؛ فقد 
الزمتها مشاكل أخرى دفعت البعض إىل القول بأنها كانت تعيش 
أزمًة. سؤال بحثنا الرئيس كان: ما مدى اختالف الحال بعد زوال هذا 
النظام؟ وإذا مل يكن مثة فروق جوهرية، فام الذي تلزم معالجته؟
وقد اعتمد املرشوع يف تقويم صناعة الترشيع عىل دراسات مكتبية 
للتجربة الليبية قبل وبعد ثورة فرباير والتجارب املقارنة، وعدد 
من دراسات الحالة لترشيعات، أو مرشوعات ترشيعات، محددة، 
ولقاءات علمية جمعت خرباء ليبيني وأجانب ملناقشة جوانب 
صناعة الترشيع املختلفة. كانت أوىل هذه اللقاءات ورشة عمل 
يف مارس 2015 حول عملية صناعة الدستور يف ليبيا، واشرتكت يف 
تنظيمها املؤسسات املنفذة للمرشوع مع مركز البحوث واالستشارات 
بجامعة بنغازي، وحظيت بحضور واسع من خرباء ليبيني وأجانب، 
ورئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور وأعضائه. ركزت 
الورشة عىل الجوانب اإلجرائية واملوضوعية لعملية صناعة الدستور 
عىل وجه العموم، ومخرجات الهيئة التي أعلنت عنها يف ديسمرب 
2014 عىل وجه الخصوص. وعقب ذلك، عقدت املؤسسات املنفذة 
للمرشوع ورشة عمل أخرى يف يونيو 2015 خصصتها لعرض 
النظريات الرئيسية ومناقشتها، وبحث أفضل املامرسات يف صناعة 
الترشيع ألغراض التنمية، وكيفية استخدامها مبا يتناسب مع الحالة 
الليبية، ومناقشة دراسات كان يُعدها باحثون ليبيون عن ترشيعات، 
ومرشوعات ترشيعات، ما بعد فرباير. وبعد إمتامها، ُعرضت هذه 
الدراسات يف مؤمتر ُعقد يف سبتمرب 2015 يف جامعة ليدن، وناقشها 
عدد من الخرباء الليبيني واألجانب، منهم وزيرا عدل يف حقبة ما 
بعد فرباير، محمد العالقي وصالح املرغني، واللذان شهدت فرتات 
والياتهم سن عدد من الترشيعات محل الدراسة، ولعبا دوراً كبرياً يف 
صناعة بعضها. 
تنوعت دراسات الحالة التي أُنجزت يف إطار املرشوع من حيث 
الترشيعات محل الدراسة، وَمْن ساهم يف وضعها، ومتى وضعت.  
ومن ثمَّ كانت عينة ممثلة إىل حد بعيد لترشيعات ما بعد فرباير. 
وقد متيز أغلب الباحثني الذين أجروا هذه الدراسات بجمعهم بني 
املعرفة القانونية والخربة العملية فيام يتعلق مبوضوعات دراساتهم. 
فقد تعلقت الدراسة األوىل بالقانون رقم 2012/4 بشأن انتخابات 
املؤمتر الوطني العام وتأثريه عىل الحياة السياسية يف ليبيا، ووصفت 
كيف نظم القانون نظام التصويت، ومتثيل األحزاب السياسية، 
والقضاء االنتخايب. وقد أجراها خالد زيو، الذي كان عضواً يف اللجنة 
التي أعدت مسودة اإلعالن الدستوري، الذي كرس مبدأ انتخاب 
املؤمتر الوطني العام، ومنسقاً لشؤون األحزاب السياسية يف املفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات. ومثلها كانت الدراستني الثانية والثالثة. 
فقد تناولت الثانية الدراسة املتعلقة بالترشيعات املنظمة للقضاء 
عموما، واملجلس األعىل للقضاء تحديداً، وأجراها مروان الطشاين، 
وهو قاٍض ورئيس املنظمة الليبية للقضاة. أما الثالثة فقد تعلقت 
مبرشوع قانون تنظيم منظامت املجتمع املدين، وقام بها نارص 
الككيل، املدير التنفيذي الحايل ملفوضية املجتمع املدين، وكان قبلها 
لسنوات نشطاً يف مجال حقوق الطفل، وترأس جمعية متخصصة 
يف هذا املجال. تعلقت الدراسة الرابعة بالقانون رقم2013/1 الذي 
حظر التعامل بالفوائد، وأجراها ضو بوغرارة، أستاذ مشارك الرشيعة 
اإلسالمية بجامعة طرابلس وعضو سابق يف اللجنة القانونية للصريفة 
اإلسالمية، ونارص الغيطة، محارض القانون الدويل وحقوق اإلنسان 
بجامعة الزيتونة. وقد ناقش الباحثان مدى أسلمة ترشيعات ما 
بعد فرباير، وما ينطوي عليه ذلك، ويتطلبه. كانت العدالة االنتقالية 
موضوعاً للدراستني الخامسة والسادسة. تناولت هالة األطرش، 
محارض القانون الدويل وحقوق اإلنسان بجامعة بنغازي، قانون 
العدالة االنتقالية رقم 2013/29، يف حني ركزت جازية شعيتري، 
محارض القانون الجنايئ، عىل مرشوع قانون تقدمت به وزارة العدل 
ملعالجة أوضاع املعنفات واملغتصبات، تحول، حني بان للوزارة 
انرصاف نية املؤمتر الوطني العام عن سنه، إىل قرار صدر عن مجلس 
الوزراء ملعالجة أوضاع ضحايا العنف الجنيس. 
وللوصول إىل تقويم عام لترشيعات ما بعد فرباير، ُشِجَع الباحثون 
عىل أن يتناولوا يف دراساتهم: املشكلة التي استهدف الترشيع محل 
الدراسة عالجها، والظروف التي صاحبت وضعه، والالعبني الرئيسيني، 
ومراحل وضع الترشيع، والسياسة الكامنة خلف وضعه، ومدى 
فعاليته، ومدى تحقق معايري جودة الترشيع فيه.
وكام ميكن أن ياُلحظ يف التقرير التجميعي للمرشوع البحثي، كانت 
الخالصة الرئيسية أن صناعة الترشيع يف ليبيا بعد فرباير 2011 مل تزل 
تشكو إىل حد بعيد من املشاكل التي أرهقتها قبله. ويف حني تعود 
أسباب العديد من هذه املشاكل إىل الفرتة السابقة عىل الثورة، فإن 
من تناوبوا عىل السلطة بعدها فعلوا القليل ملعالجتها. لهذا ينتهي 
التقرير إىل توصيات محددة بشأن هذه املعالجة.
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